

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T'ang realized that I was objectively opposing his expansion by withholding actual help because I was 
supporting Chiang Kai-shek. He finally stopped talking about an adviser and our relations became such that 
T'ang began to look around for a new friend.……My relationship with the two generals is as follows : I 
have been working together with Chiang Kai-shek and simultaneously manipulating T'ang. I should like to 




In view of the importance of this problem, it is difficult for me to understand the Canton Government's 
attitude. It is necessary that two or three Central [Executive] Committee members should come and set up 






The Kuomingtang Provincial Committee lacks power and the ability to handle political affairs properly. 
T'ang Sheng-chih alone is in command of the situation, with only Chen Gu Po [Ch'en Kung-po] ( a lazy fellow






























































































































































































































































































































































































(16)　А.И. Черепанов, Записки Военного Советника В Китае（Моск









































































































































































(16)　Teruni's report to Borodin on the situation at Wuhan (Wilber, C. Martin and Julie Lien-ying How, 
Documents on Communism, Nationalism, and Soviet advisers in China 1918-1927, Columbia Univ. Press, 1956. 以






(17)　Wilber and How, pp. 417-418.
(18)　Wilber and How, p. 420.
























(39)　International Press Correspondence, vol. 6 No. 90, December 30, 1926, pp.1605-1606.
(40)　本稿第二章、注(８)参照。














名の代表者たちがコミンテルン中央執行委員会に送った報告（The Letter from Shanghai〔上海からの手紙〕）にみら






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(34)　О международном положении - доклад тов. Бухарина, ＸＶ Кон
ференция Всесоюзной Коммунисмичекой Пармии(б)26 окмября-3 н



































































(26)　Мандалян, Почему обанкротилось руководство китайской 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　３　械 闘 と 村 落
二　海陸豊‥紅黒旗と地域社会
　１　遷界と天地会の反乱
　２　紅 黒 旗 の 成 立
　３　村　落　と　官
　４　キリスト教の伝来
　５　入 信 の 背 景
































活動家の研究になりがちな農民運動研究を、“The peasant's peasant movement (農民の農民運動)" としてとらえよう
とするのである。しかし残念なことに、あるいは資料上の制約のためだろうか、著者の論述は概して観念的な議論に流
れ、ひとつの研究の方向を指し示すのみで終わったといえる。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































た(96)。陸豊へは、カトリックの Missions E´trange`res de Paris が入っていた。海豊は、カトリックの 
Pontificio Istituto Missioni Estere di Milano（ミラノ外国宣教会）のほか、新教では Presbyterian（長老会派）











る。そして翌七八年には、Piazzoli と Sasso の二人のイタリア人神父が到着し、八〇年からは潮前村に聖堂の建築が
はじまる。海豊での布教活動が軌道に乗りはじめた、と見てよいだろう。
　一八八五年には、牛皮地新郷がつくられる。荒れ果てていた土地を神父が買い取り、信者のための村を建設したもの

























































































































































































































































































































































































































































































































































































(２)　The University of Wisconsin Press, 1984.
(３)　近代中国研究委員会編『近代中国研究』第二輯（東京大学出版会、一九五八年）、『東アジア政治史研究』（東
京大学出版会、一九六八年）所収。










































































































































































































については、Maglioni 神父の報告（Fernando Galbiati., P'eng P'ai, the leader of the first soviet : 











































(97)　前掲、Fernando Galbiati., P'eng P'ai and the Hai-Lu-feng Soviet.（以下、Galbiati. 1985 と略称する）二
六頁。




















































































































































































































　２　構 成 メ ン バ ー
　３　活　　　動
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　は じ め に
(１)　ニム・ウェールズ、キム・サン著（松平いを子訳）『アリランの歌』岩波文庫、一九八七年、一六七―一六八
頁。「東方被圧迫民族連合会」は英語原文では League of Oriental Nations とされている。Kim San and Nym Wales, 






(２)　ヴェトナムで刊行されたものとしては、Truong-Chinh, President Ho-Chi-Minh : Beloved Leader of the 
Vietnamese People. Hanoi : Foreign Languages Publishing House, 1966, p. 15.
(３)　Thomas Hodgkin, Vietnam : The Revolutionary Path. London : Macmilan Press Ltd., 1981.　William J. 
Duiker, The Rise of Nationalism in Vietnam, 1900-1941. Ithaca and London : Cornell University Press, 1976.
　古田元夫『ベトナム人共産主義者の民族政策史――革命の中のエスニシティ――』大月書店、一九九一年。
(４)　ホッジキンは、連合会を「朝鮮人、インドネシア人、マレーシア人、インド人、中国人そしてヴェトナム人の広
範な戦線」であったとしている（Hodgkin, op.cit., p. 225.）。これに対して、デュイカーは、「国民党員廖仲●とイ
ンドの共産党員Ｍ・Ｎ・ロイの援助を得て、彼〔ホー・チ・ミン〕は短期間存在したアジア被圧迫民族連合会を南京で
結成した。それは朝鮮人、インドネシア人、インド人、中国人そしてヴェトナム人で構成されていた」としている（












































(12)　英語版では、G. Lai-Shou, The International Union of the Oppressed Peoples of the East. International 
Press Correspondence, Vol.5 No.89, 24 Dec. 1925.　ドイツ語版では、G. Lai-Shou, Die Internationale 




Public Record Office. Foreign Office ; F. O. 371, China. General Correspondence, Political. Year 1926, 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































可能なパンフレットでは、カーの『社会主義とは何か(47)』（What socialism is?) が表紙に社会党の党章を使ってい
たので、恐らく上海の陳独秀一派はヴォイチンスキーが持ってきたか、あるいはかれがアメリカから取り寄せるにさい
して便宜を図ってくれたそれらパンフレットを参考にしたのだろう。また陳独秀は一九二〇年に武漢の●代英にカウツ

































































































































































































































































































































































































































































































International Press Correspondence) 等の雑誌と、ジョン・リードの『世界を震撼させた十日間』等の書籍を持って
きていた、と述べている（羅章龍「亢齋回憶録」、『回憶李大●』三七頁）が、International なる雑誌は存在しない
し、International Press Correspondence（インプレコール）は一九二一年創刊であるので一九二〇年にヴォイチンス


























稀少で高価だった種々の社会主義書籍を安価で供給し、アメリカ社会主義運動に大きく寄与した（Charles H. Kerr, 



























（コミンテルンから I.W.W. へのアピール）の原文は『ソリダリティー』（The Solidality）一九二〇年八月一四日号
に掲載されたものであるらしい（Theodore Draper, The Roots of American Communism, (1963), pp. 435）が、翻訳は





















































(３)　E. H. Carr, 1917 : Before and After, (1969) pp. 8-9.〔邦訳：南塚信吾訳『ロシア革命の考察』みすず書
房、一九六九年、一六－一七頁〕。

















宣言「Communist Manufesto」、因格爾斯所著空想的科学的社会主義「Socialism, Utopian to Scientific」、及馬格斯
底大著資本論「Das Kapital」之一的資本論拿来詳詳細細読一読不可。但是這資本論裏面的材料理論都太複雑、不是脳筋
稍微鈍的人所能了解。















































































































































　中共一大会址紀念館所蔵。「社会主義研究小叢書」の第二冊として刊行されている。原著は Mary E. Marcy, Shop 


































　北京図書館所蔵。「世界叢書」として刊行されている。同書の注記によれば、原著は Seligman, The Economic 








































書」として既刊とある。原著は、雑誌 The Round Table に掲載された記事をまとめた The Macmillan Company, ed., 








































　《叢書目録》四一四頁によれば、「共学社叢書／時代叢書」として刊行されている。原著は J. Spargo, The 







































　中共一大会址紀念館所蔵。「列寧全書」として刊行されている。原著は Lenin, The Immediate Problems of the 
Soviet Government (Soviet at Work)（「ソビエト政権の当面の問題」「蘇維埃政権的当前任務」）であるが、翻訳は
日本語版である山川均、山川菊栄共訳『労農革命の建設的方面』（一九二一年九月）と何らかの関係を有する可能性が
ある。《陳独秀のコミンテルン宛報告》では Soviet at Work という題になっている。訳者李立は未詳だが、人民出版













































　《王凌雲》によれば、「列寧全書」として刊行されている。原著は Lenin, Great Initiative (including the Story





































　中共一大会址紀念館所蔵。「列寧全書」として刊行されている。原著は、Lenin, The Achievements and 
Difficulties of the Soviet Government（「ソビエト政権の成功と困難」「蘇維埃政権的成就和困難」）であるが、《




















































































































































　《叢書目録》九二六頁によれば、「新智識叢書」として刊行されている。原著は、R. T. Ely, French and German 



















































































も見える（前掲『馬克思主義在天津早期伝播』一〇五頁）。原著は Enrico Malatesta, A Talk about Anarchist 
































































































原著は、Boudin, The Theoretical System of Karl Marx　山川均訳『マルクス学説体系』（一九二一年一一月）。
『倫理與唯物史観』　柯祖基著　張世福訳







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一　冰 心 の 評 価
　１　はじめに――一九二〇年代

















三　冰 心 の 文 学 性







一　冰 心 の 評 価
１　はじめに――一九二〇年代



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































そして先ず、単なる印象批評をやっていては困るといい、芸術 (Art) と効能 (Effect) を批評のときは便宜的に分けて
おこなうべきだという。こういう観点からみると、「超人」がいかに小説として構成上破たんしているかわかるとし、
この小説にあるのは Sentimental にすぎないと論ずる。そもそも愛とは取る (to take) のではなく、与える (to 
give) ものなのに、何彬は何も与えていない。何彬は愛のない男にすぎない。近代人の精神上の苦痛は、一切を否定す
るところになどはなく、肯定も否定もできない Zero Point に立たされていることにあるのだ、と論じている。彼は、


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　１　私 塾 概 況
　２　塾　　師





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る。一九三五―三六年の調査によれば二九村に六九の私塾が分布していた。Everyn Sakakida Rawski, Education and 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































毎日研究、宣伝をしているではないか。……ところで各国には全て Cooperative Union がある。その目的は研究、宣伝
及び合作運動の補助を重視する。私は『合作研究社』を『中国合作連合会』に改めたほうが良いと思う。……目下、我
国にも合作社がいくつかある。例えば、職工クラブ、合作同志社、成都合作儲蓄社、上海国民合作儲蓄銀行、北京の平
民銀行、図書協社、その他山東、汕頭、湖南にも合作社がある。すでに成立しているこれらの合作社を連合する。まず
平民学社が大会を開催して……他の合作社の加入を要請する」とし、それは監督、指導のみならず、合作社法を議訂す
る(49)、と。これに対し、呉頌皋、王效文、及び「上海合作銀行」準備主任で、「冒牌」合作社設立の一端を担うとい
う失策を犯した陸思安も賛同した。王世穎も基本的に賛成したが、王は、最初組織するとき、当地方の合作社だけで連
携し、地方合作連合会、すなわちまず上海合作連合会を組織し、その後、全国合作連合会を組織するのが最も望ましい
とした(50)。これに、陸宝●が、着手が比較的容易、地方実状も熟知しており、時間的に節約できることは少なくない
として、「上海合作連合会」構想に賛同した(51)。かくして、まずは平民学社、国民合作儲蓄銀行、同孚消費合作社、
上海職工クラブ、上海合作商店の五団体を連合することとなった。
　こうした経過で、上海合作連合会準備委員会が、一一、一二月に四回開催された。一一月五日第一回準備委員会は美
術専門学校で開かれ、五団体のほか、新聞界、商界、学界人士が多数出席した。討論の結果、宣伝を重視することは決
まったが、組織手続きはまとまらなかった。一二日第二回準備委員会が職工クラブ事務所で開催され、章程起草が討論
された。一九日第三回準備委員会が同孚消費合作社で開催され、五団体計七人が出席し、章程は逐一採択された。一二
月三日最後の第四回準備委員会が復旦大学で開催され、成立大会の日程等を決定した。この時招聘されたのが、国民党
の汪精衛、胡漢民、邵力子、馬君武、アナーキストの呉稚暉であった。このことは二四年以降の合作主義者の国民党へ
の接近を考える意味で、その前哨戦として重要であるし、また呉稚暉に呼びかけたことは合作主義者と無政府主義者
が、実際的にも排斥しあっていないことを示す証左となる。結局、汪精衛、胡漢民からは連絡がなく、呉稚暉は北京に
行き、来られず、邵力子、馬君武だけが出席した(52)。
　このように四回の準備委員会を経て、二二年一二月三一日五団体組織の上海合作連合会が中華職業学校内の職工教育
館で成立大会を挙行したのである。王效文が主席として開会の詞を述べ、内容は不明であるが、馬君武と呉稚暉が講演
している。おそらく呉稚暉は合作主義と無政府主義の双方に共通する「互助」の観点から講演したのであろう。来賓は
五百数十人に上った(53)。連合会の所在地は経費の関係から定まらず、通信所は暫定的に民国日報館となった。章程
は、①宗旨－相互扶助を図り、普遍的宣伝を行ない、合作人材を養成し、合作事業を調査する。②組織－上海、及びそ
の付近の合作団体で、生産、消費、信用、あるいは宣伝、補助の合作団体で、合作原理に従うものは、本会の認可を経
て皆、本会会員となれる。③事業－(ｲ)出版は定期刊、叢書等。(ﾛ)宣伝は定期講演、移動講演、海外宣伝等。(ﾊ)教育は
学校、図書館等。(ﾆ)調査は国内外の合作事業の調査。(ﾎ)紹介は卸売紹介と職業紹介。(ﾍ)指導は通信指導と実地指導。
(ﾄ)各団体が代表二人を派遣して総務会を組織する(54)、となっている。
　二三年一月一五日連合会成立後の初会議が総務会の主催の下、開催された。出席者は平民学社の張廷●、王世穎、職
工クラブの王效文、劉梅庵、同孚合作社の柳圃青、朱琴心、職工合作商店の鄭重民、曹軼飛、合作儲蓄銀行の許紹棣で
あった。王效文を臨時主席として（１）合作星期学校の学生募集。（２）定期合作講演は同孚合作社が行なう。（３）
連合会『合作季刊』の準備を議決した。そして総務会は会長を設けず、総務書記に王世穎が就任した(55)。
　まず、連合会の重要な活動の一環として星期学校を開学することとした。その宗旨は合作知識と日常の応用学問を注
入し、合作人材を準備、蓄積することであった。教授は連合会員から選ばれた。校務主任鄭重民。信用合作社教授孫錫
麟（シュルツエ、ライファイゼン両型の講義）の外、消費合作教授王效文、農業合作教授王世穎、合作史教授張廷●、
国文教授劉梅庵、英語教授伍範、算学教授沙仲淵であった。学生募集広告によれば、①資格は高等小学卒程度で性別不
問。②暫定三〇名。一五名になれば開学。③学費不要。④場所は中国商業公学とある(56)。かくして二三年五月六日か
ら一三日まで一週間開校された。ただし、第一期のみで人事異動等から第二期は開学されなかった。連合会は同趣旨の
星期合作講習所や星期講演も計画していたが、実施されたか否か不明である。とはいえ、短期であったが、この学校が
中国初の合作学校という重要な意味をもつ(57)。
　注目すべきは、二三年六月伍玉璋が連合会と黄炎培の中華職業教育社を結びつける具体策を提示したことである。す
なわち、双方とも生活、経済、教育を重視することで「救国」を行なうという共通性故、同一軌道を発展できる。それ
故、合作主義者は職業教育社に働きかけ、教育行政に参画し、学校教育、例えば小学高学年や初級中学の職業科、高級
中学普通農工商科等で合作課程をつくり、「合作」を教えれば、合作事業を一挙に普遍化できるとし、そのために連合
会員は職業教育社社員になることを提唱している(58)。これが実行された場合、後述する二五年一〇月第一一回全国教
育連合会で、広西省教育会提出の「中等以上学校庁消費合作社案」採択に影響を及ぼしている可能性も否定できない。
４　生産合作社の実状
　第一に、最初の生産合作社は二〇年一二月長沙の労働組合員が集まって組織した湖南大同合作社である。その発起は
郭開第、楊葉、黄敬葉、張勉之、郭文輝、及び米商人の巣勁松六人であった。二〇年一〇月長沙の新聞に同志募集を掲
載したところ、八〇－九〇人集まり、第一回討論会を開催した。その時、宣言と章程が採択されたが、平民週刊社の毛
飛の勧めもあり、それまで考えていた「大同協社」から大同合作社に名称を改めた(59)。
　宣言を要約すると、世界民衆は二〇世紀の新潮流の中で一人一人次第に自覚し、至る所、世界改造の声がある。経済
組織が過渡期の最も重大な問題である。この問題には元来、生産と消費の両面が含まれている。生産面では資本家に独
占され、消費面では商人に操縦される。ある人は激烈、破壊の手段で根本から合理的新社会を建設することを主張す
る。（しかし我々は）比較的良好な平和的方法を採用し、一方で『労工』を提唱し、学理を研究し、生産、共同生活を
発展させ、『工読互助』を実行することで各個人を自立させ、他方で大衆経済問題を解決する(60)とした上で、イギリ
スが合作社の一つの発源地で創始者オウエンがいるが、各方面から考えるにロッチデール式が完全で、それを採用した
いとする。ただ事実からいえば、ロッチデール式は消費協同組合であるが、大同合作社のウエイトは生産にあり、オウ
エンの「協同（組合）村」（後述）に近い面も持っていたが故に、生産合作社に分類されたと思われる。
　また、簡章によれば（１）目的は「工読互助」の精神で社会消費の利益を図り、ロッチデール式を参考に生産と生産
物を直接結びつける新組織とし、資本家の横暴、強奪に抵抗、商人の中間独占、詐欺の種々の弊害を免れる。（２）社
友は生産、消費の両種に分け、性別無関係。（３）資金として社友各自一〇元以上出資する（すなわち、一株二元、五
株以上の購入を義務づけたことを意味する。それは自由に取り出せない）。（４）組織は(ｲ)生産部－紡織、裁縫、印
刷、化学用品、教育用品生産等々に従事する、(ﾛ)消費管理部－本社生産物の配分管理処を設け、かつその他の工場から
購入した必需品分配の便を図る。(ﾊ)社会教育部－学術研究会、講演会等を開催、書報室を設け、かつ不定期刊を発行す
る。（５）社友の利益配分は、ａ、生産社友は生産物に応じて相応の生活費が支給され、ｂ、消費社友は本社販売物品
と市価との差額、消費の多少に基づいて払い戻す。（６）社務。生産社友は社内自治の実行をする。（７）本社社友は
均等に社務監督の責任を持つ。（８）一切の予算、決算は全体社友の議決による(61)。
　実際に大同合作社に参加したのは最初僅かに一五人だけであった。設立場所としては当初長沙城内の廟宇、公所を考
えたが、そこは兵士駐屯に利用されたり、環境も悪いことから「往郷間去」の方針に改め、長沙から三華里の家屋とし
た。ここは農村とはいえ、長沙から極めて近く、交通の便よく、かつその家屋は一六室もあったのみならず、四ヵ所の
肥沃な土地、二ヵ所の荒地まで有していた。社員は家屋の修理をするとともに、長沙に行き、原料を購入し、かつ二人
は二ヵ月間靴下工場で実習した。二一年三月玉芝、子陵ら六人が新たに参加した。そこで社の出資、及び寄付でタオル
製造機二台と靴下製造機一台を購入し、かつ便箋木版を自己製造した。四月になると､さらに湖南省西部から来た有諸、
嘉林ら四人が加わった。このように人員は増加したが、資金不足は否めず、一人三〇元以上の出資と改めざるを得なか
った。また、新たな人員に仕事を按配しなくてはならなかったが、仕事がなかった社員も多くいたようで、それに対処
するための一環として郭開第は自己所有のミシン一台を社に持ってきた。さらに社員錫純の友人に縫工彭介清がおり、
社に居住して無報酬で指導した。その他、合作事業に共鳴、商人であることを自己批判した袁紹が来社して指導、また
「新紡績機」（明成工廠製造）の寄付も申し出ている。四月、毛飛が上海から甲種農業校技師張樹声と第一職工学校木
工主任李少陵を連れてきた。彼らは合作社への援助を願い出て、張は各種野菜の苗と種をくれるとともに、栽培法を伝
授、李は木工用鉄器五、六台を送ってくれた。その他、長沙世界語学会黄果一も木器を贈ってくれている(62)。このよ
うに大同合作社には数多くの援助があった。なおこの間、女社員の季生は夫に家に引き戻されるなど、三人の女性が退
社した。
　社員の業務、生産、学習は、具体的には①タオル製造②靴下製造③印刷④販売⑤『上海民国日報』代理販売⑥農業（
自己消費用）⑦裁縫学習⑧織布学習であり、社員はそれぞれに分れて行なった。この他、買付、記帳、書簡、炊飯、水
汲み、掃除も分担した。大同合作社設立後、約六ヵ月間と考えられる総生産高は計タオル五ダース、便箋八〇〇〇枚、
靴下一五ダース、学生帽一六、旅着二〇数着を生産、販売した外、布二〇丈を自己消費した。このような低生産力の要
因としては設立直後であり、種々の雑用に時間が取られたこともあるが、彼ら自身の言によれば①基金不足（当時四〇
〇元）、②工業知識欠乏、③工具不完全、④技能未熟練であったとする。六月長沙は米恐慌となったが消費社員巣勁松
（彼は生産業務についておらず、消費者社員）は米店を持ち、四〇〇斤の米を送ってくれ、かつ合作社自体が自給自足
できる量の野菜を栽培、鶏を三六羽飼育し、打撃は少なかった。ただそれまで食費一人、月二元五角であったものが三
元余かかるようになった(63)。
　学習面に関していえば、労働七時間の外、毎日二時間それに割かれた。読書室は二〇人収容で、多くは近代学術文化
叢書等で、工業図書は欠乏していた。また、月曜には合作期成社で受講し、土曜には学術討論会を開催した。さらに、
長沙世界語学会に加入し、エスペラントを水曜と土曜の午後各一時間、及び同学会教授黄華●が大同合作社に来て一時
間講義をしてくれたので、週三回エスペラントを学んでいたことになる(64)。このような学習の結果、農村問題を考え
始め、郷村工読学校を開設し、農民文化運動に着手しようとした時、湖南軍閥趙恒●に「無政府主義」を提唱している
と見なされ、過激な危険思想として弾圧、閉鎖されてしまった(65)。大同合作社が全く無政府主義と無関連かと言え
ば、「玉芝」「子陵」というように姓を除いていることを見ても、無政府主義から何らかの影響を受けていたか、無政
府主義者がより現実的対応を求めて合作社方式を採用した可能性も否定できない。
　では協同組合とエスペラントとはいかなる関係にあったであろうか。国際的には、当時、英、独、仏の三ヵ国語を使
用していたＩＣＡや国際協同組合婦女委員会でもエスペラント採用の動きがあり、それは協同組合主義者の共通して重
視するところであった。のみならず、大同合作社と同時期、中国でエスペラントが流布していた。二一年四月上海世界
語学会には中国人、朝鮮人、欧米人数十人が集まり、胡愈之と朝鮮人朴永憲がエスペラントで演説した(66)。二二年北
京大学の発起で北京でも北京世界語学会が組織され、かつ全国教育連合会は師範学校等がエスペラントをカリキュラム
に加えることを議決している。その他、二二年頃、世界語暑期講習班、星期世界語正音班が開催され、平民女学校でも
独、仏、露、日、英各国語とともにエスペラントを教えている。出版の方も充実し、民智書店は『自修適用世界語講
義』を出し、かつ専門雑誌『緑光』も刊行され、世界語図書館も設立されている。このようにエスペラントが流布し始
めたのは、それが世界の人々の感情を結びつけ、全世界の真の和平を図ると信じられていたからである(67)。王世穎は
合作主義との関連を以下のようにいう、「合作運動将来の発展は文字の統一ができなければ、また莫大な打撃を受け
る。……合作主義者は人類の中に国境の存在の必要を絶対に信じない。……それ故にこそ、中国の合作主義を信仰する
ものは皆、幾らかの時間、自らまず最初にエスペラントを研究しなければならない(68)」と。すなわち、無政府主義者
と同様、合作主義者もエスペラントを重視し、大同合作社社員がこれを学んだのは、国際協同組合運動の流れ、中国で
のうねりを背景にしていたといえよう。
　第二に、上海工人合作銀楼が二二年に設立された。同合作社に関する史料は極めて少ないが、わかる範囲で書いてい
くと、金銀業労働者の罷工に対して、銀楼公所交際員姜歩七らは官庁に工人クラブ会所の解散を要求した。両者の調停
も不調に終り、罷工は益々拡大した。ついに一〇月一八日罷工労働者は失職し、会所も警察に解散させられた。労働者
は極めて不満で会所を移転、再建するとともに抵抗を続けた。同時に失業救済を目的に合作銀楼を新たに組織したので
ある。一株一〇元であったが、数日を経ずして四〇〇余株の加入者があったという(69)。張廷●はこれを大同合作社に
続く「生産合作の先駆」と位置づけている(70)ことから、生産も行なっていたと考えるのが妥当であろう。ただ、罷工
解決後すぐに解散してしまった。
　第三に、長沙筆業工人合作社が二二年一二月二六日に設立されている。この合作社は筆業労働者が生活困難から一一
日間ストライキをし、雇主と決裂後、『平民』の影響を受け、自発的に組織したものである。設立地点は粤漢鉄路長沙
工会にあり、各工会からの臨時借金と自己資本で開始した。一株二〇元、株金を払えないものは毎月賃金の三分の一を
差し引き、これに充てる。宗旨は「通力合作」し、共同生活を行ない、同業の工友の幸福を増進するとした。業務は当
然筆製造と思われる。その後、雇主がおそらく賃上げ等と考えられるが、労働者の要求を受け入れたため、二三年一月
仕事に復帰したが、合作社はそのまま保持された。彼らは筆業工会全体大会を開催、『合作社拡充弁法』を討論し、通
告を発した。すなわち「我々は資本家に代って仕事をし、生産利益の大半が略奪される。……一人の力は限りがある
が、（持っている金を合わせれば）労働者はなんと多くの資本を持っていることか。皆が共同で運営するのが最もよ
い。……合作社の長所は……自らが自らのために労働することである(71)」と。かくして工人合作社は続行したが、該
業の資本家、雇主がこれを恐れ、内部破壊を狙ったがうまくいかず、結局買収を含め地方検察庁に働きかけ、労働者の
結社は刑法に触れるとして、これを提訴した。その結果、主任鄭応奎、職員周慶生は懲役三ヵ月に処せられ、二三年六
月頃までには『平民』は差し押えられ、工人合作社も強制的に解散させられてしまった(72)。
　最後に、極めて複雑な問題である蕭山県衙前農民協会（一九二一年九月二一日設立）について触れておきたい。衙前
農民協会は合作主義者、合作社研究者が一貫して、これはいわゆる農民協会ではなく「合作社」と断じているものであ
る。にもかかわらず、その合作社としての内容に踏み込んで論ずるものは管見の限りなく、設立月日とか、沈玄廬指導
であったとか、合作主義を危険思想とした地方政府、官僚によって閉鎖されたとか、詳細な事実の発掘も、その内容や
実態を探究することもなく、簡単な記述を繰り返している(73)。他方、農民運動関係で衙前農民運動をとりあげ、詳細
に論じたものはあるが、不思議なことに二一年の衙前農民協会が「合作社」であったとの記載はなく、沈と李成虎に指
導され、減租闘争を行なった結果、同年一二月軍警により閉鎖されたとする(74)。そして共産党の指導下、もしくは影
響下（その根拠を沈玄廬が上海共産主義小組に参加していたことなどに求める）の農民運動で、広東や湖南のそれより
も早い「中国初の農民協会」との位置づけを与えているものもある(75)。このように意見は明らかに矛盾、対立してい
るにもかかわらず、双方の間で議論された形跡は全くなく、今に至っているのである。
　では、衙前農民協会とは一体どのようなものであったのだろうか。二一年九月二七日に出された「衙前農民協会宣
言」「衙前農民協会章程」から検討を開始したい。まず「宣言」によれば、「農民は中国歴史上、尊敬されるべき人民
であるが、惜しむべきことに精神面での尊敬は第三階級・資本主義の毒水のなかで溺死させられている」、そして「彼
らの崇拝する経済制度は我らの貧困を増大させる」。そこでそれを打開するためにも自らの運命を自らで決定し、「土
地を農民の組織する団体の保管、分配に帰さねばならない」と訴えるのである。さらに「章程」では「本会は田主・地
主と対抗の位置に立つ」と明記、協会員は「本村で自ら土地を耕す気力ある全ての者」であり、「両村以上の農民協会
は農民協会連合会を組織することができる」としていることから一村を基本単位としていることが分かる。組織は会員
全体に基づき、大会で委員六人を選び、その委員が互選により、議事委員、執行委員各三人を選出するとなっている。
そして小作料も大会の議決により決定するとする。会費は月銅元□枚とされ、その額は未決定であったようである(76)
。このように農民を高く評価し、資本主義、地主に対する批判が濃厚で、目的、組織等も明確ではあるが、これが「合
作社」であるとの記載はない。会費を合作社の株に相当すると考えるのも飛躍があり、これだけで合作社ということを
論証するのは不可能に近い。ところで九月二六日には衙前農村小学校（沈玄廬らが出資したが、戴季陶らも出資する予
定であった）も設立している(77)。このことは何を意味するのであろうか。
　これらの解答は、衙前農民協会設立前に、沈玄廬が一九年一一月二三日付けの『星期評論』に掲載した文章にあると
私は考えている。この中で沈は中国社会党員沙淦の上海の崇明島における新村運動も北京大学村も実現していないと指
摘、その他の「模範村」も生産上の計画が非常に少ないと批判し、沈自身の計画を示す。それを簡略にまとめると、〔
第一期〕①共に働く同志召集、②旧式家屋の簡単な改造、③消費外の剰余金の積立等、〔第二期〕①会議機関の設立、
②幼稚園の試験的運営、③植物種子と肥料の試験場の設立等、〔第三期〕①画一服装、②住居の改造、③学校設立とあ
る。そして「共同工作により漸次平均的に共同生活を高めることを願望の中心に置き、増大する経済能力を発展の中心
とする」ことを訴え、「このような平和的に努力する方法と（その）過程は……『現象』（現在の？）社会となんらの
激烈な衝突も発生させない(78)」というのである。「共同工作」、経済重視、平和的な漸進方法により「激烈な衝突」
を回避しながら目的に達するというやり方は、合作主義と共通面を持っているというより、合作主義そのものであろ
う。つまり、衙前農民協会設立の最終目的はこうした構想の実現であったと考えられ、計画とは順番が逆になっている
が、衙前農村小学校はこの構想実現の一環で〔第三期〕の学校設立にあたるものといえよう。
　この構想には種々の思想の影響を受けていたと考えられるが、最も影響を受けた思想は何か。当然、それはオウエン
の協同組合思想、すなわち「協同（組合）村」（Village of Co-operation）であろう(79)。オウエンによれば、その規
模は平均一〇〇〇人単位の村であり、委員会事務局、講堂、礼拝堂、学校、病院、農場、工場等を持ち、「労働・消費
・教育の共同」をモットーとしていた(80)。沈はこれを受入ると同時に、協同組合が本来的に持つ自治的発想を受け継
ぎ、「農民自決」を主張し、かつ孫文の「地方自治開始実行法」（一九一九年）を取り入れ、「地方自治」の考えを脹
らましていったものと推測される。また、沈は「子孫主義」の中で「伝種」（子孫を残すこと）とともに、互助を重視
し(81)、また「競争と互助」では「競争性の軍国主義をとり除き、互助性のデモクラシーを建設しなければならない
(82)」と強調している。このように互助の視点からも合作社への傾倒があったと考えられる。ともあれ衙前農民協会は
オウエンの「協同村」の影響を最も受けたと考えられるが、二一年段階には減租闘争に従事した以外、合作社として生
産、消費活動を行なった事実は見当らず、それ故にこそ沈玄廬の村単位の合作社構想の一部を実現した未完成の「農村
合作社」と考えるのが最も妥当であろう(83)。
お　わ　り　に
　まず第一に、二〇年末までの合作運動史を時期区分すると、〈第１期〉は辛亥革命前後から二三年までで、協同組合
思想の中国への流入、宣伝、初めての実践時期であった。第１期は、前後期に小区分される。すなわち前期は研究を主
流にしながらすでにその重要性にも気づき始め、実現しなかったとはいえ、合作社組織化の意思があった時期といえよ
う。後期は五四運動を画期とし、研究深化と同時に、本格的宣伝も開始され、実践へと転換した時期である。その中核
は経済から「救国」を考えた知識人、学生主導型で、合作主義の独立性を標榜した民間社会運動としての特徴を有し、
上海から湖南、広東、浙江、四川、江西等々に波及していく形をとる。なお、朱、徐、薛の役割についてであるが、朱
は辛亥時期の思想を継承し、農村、都市のバランスを考慮しているのに対し、徐は都市重点型への転換、薛は宣伝、実
践という構図になる。すでに別稿「中国国民党における合作社の起点と展開」で明らかにしたことから、一応〈第２
期〉以降も書いておくと、初期合作社が崩壊し、国民党が合作社を重視し始めた時期である。すなわち二四年一月国民
党第一次全国代表大会宣言で「農村組織の改良」、「農民生活の増進」が盛込まれ、その手段として合作社問題が重視
され、また『省行政大綱』『農工庁組織法』『農民協会章程』『工会条令』『商民協会章程』にも全て合作事業提唱が
明記される。六月国民党初の合作社の中央執行委員会内設立、七月合作主義者と国共両党員合体の中国合作運動協会の
設立。二五年五月以降の農民協会内の合作社設立模索時期。二六年には農民信用合作社も組織されるようになる(１)。
華洋義賑会はすでに二三年から徐々に合作社組織化を開始しているがそれが本格化するのは二五年であり、第２期に含
めるのが妥当であろう。〈第３期〉は二七年七月薛仙舟が「全国合作社法案」を蒋介石、胡漢民に提出したことで開始
される。二八年八月「七項運動」の一つに組み込まれ(２)、国民政府の合作事業が江蘇省中心に本格的に展開される時
期で、一方共産党もソビエト区で独自の合作運動を展開し始め、三〇年代の合作事業（運動）全面展開に繋がっていく
時期といえる(３)。
　第二に、理論と実践、実状に関してであるが、まず（１）イギリスのロッチデール式に最も強い影響を受けた。これ
は産業革命後の先進国型協同組合であり、農業国家たる中国への適用は客観的に簡単ではなかった。だが合作運動指導
者が都市に集中していたことにより、消費合作社を重視する傾向があり、大学や労働者の間に設立基盤を見いだしたと
いえよう。次いで、（２）信用合作社はドイツのシュルツェ、ライファイゼン両型から影響を受け、特に前者から影響
を受けたのが上海国民合作儲蓄銀行、後者から影響を受けたと考えられるのが成都農工合作儲蓄社といえよう。（３）
生産合作社はフランスに注目しながらも、同国の政府保護形態を採る大規模工業協同組合の中国への適用は不可能と考
えられ、大同合作社はロッチデール式、オウエン的「農工一体共同社会」、無政府主義、工読互助運動、「新しい村(
４)」等々の混合体という特殊な形態を採っており、その他の生産合作社は工会、罷工との関連が深く、労働者の経済基
盤、もしくは生活防衛組織としての色彩を濃厚に有していた。日本の「産業組合」の影響は、別稿(５)で明らかにした
ように日本の『産業組合法』（一九〇〇年）等の影響を受けた戴季陶を除けば、北京大学堂の科目等、五四運動以前に
影響を受け、直接実践には結びつかず、徐滄水、于樹徳らは日本で開眼したとはいえ、むしろ日本が影響を受けたドイ
ツ等に目を向けた。酪農主体のデンマークの農業協同組合については触れられる場合があっても、その影響は実質的に
ほとんどなく、それは三〇年代の梁漱溟による郷村建設運動以降と考えるのが妥当である。
　第三に、二四年頃までに初期合作社のほとんどが崩壊してしまったことの要因であるが、（１）民衆の組織能力の欠
如、とりわけ経営力不足から経営難に陥った。（２）華洋義賑会の如き政治、経済的バックがなかった。（３）農村国
家たる中国での都市型合作社の不適合とともに、特に重大な要因は（４）合作社保護、優遇の合作社法が未成立なばか
りか、逆に軍閥政府は合作運動を危険視し、妨害、弾圧していることであろう。『平民』も妨害を受けたが、その主要
対象とされたのは生産合作社で、『平民』等の影響を受けた労働者が自発的に組織したため、労働運動の延長線上にあ
ると解され、特に危険視されたものと考えられる。当時、合作主義者は否定を繰り返したが、軍閥に弾圧される必然性
は当然あったといわねばならない。なぜなら「救国」、経済改造思想として中国に流入、その結果生れた中国合作運動
は反権力、反封建主義は当然のこと、さらには日貨ボイコットのための経済基盤育成、流通機構の改造、搾取への対
抗、資本家との地位の逆転等々、反資本主義、反帝国主義の志向を当初から濃厚に有していたからである。
　第四に、合作主義と無政府主義の関連を論じておきたい。合作主義者は無政府主義を批判しながらも目的、理想は同
じであり、互いに排斥するものではないと考え、かつ「互助」という共通項を有していた。一方無政府主義側として
は、李石曾が工会とともに合作社を極めて重視し、さらに呉稚暉との関係、間接的ではあるが●代英の群書社との関連
もある。その実践への動きとして注目すべきは、二一年無政府主義者の設立した広州工人合助社であろう。これは五四
運動後、無政府主義者の学生が、特に手工業労働者と団結するため創立したもので、彼らは手工業会館や作坊に行き、
工会の組織化を進め、待遇改善、八時間労働、賃上げ等を行なわせた。かくして工人合助社は四〇以上の手工業工会（
労働者三〇〇〇余）の設立を援助したのみならず、「補習夜班」を設立、識字教育を施したという(６)。ところで彼ら
は合作工廠設立の計画を立て、『平民』に書簡を寄こし、組織法、分配法、管理法について指導を仰いでいる(７)。こ
うした形での『平民』との具体的接触もあった。つまり、この時期合作社は無政府主義者のみならず、国民党員、共産
主義者、さらには張君●に示される如く国家主義者を含む一つの共通項であり、自らの運動を支える一つの手段と考え
られていた。
　第五に、華洋義賑会はアメリカ資本を用いてライファイゼン型農村信用合作社（無限責任）を設立し、農村救済、復
興、農村経済自立化を目指し、キリスト教理念で指導された。それに対して、中国初期合作社（主に有限責任）はロッ
チデール式を主流にはしたが、当初消費、信用、生産各合作社の多様な可能性を示し、「救国」の経済改造思想に基づ
いており、反資本主義的、労働者や農民の解放、中間搾取批判等を目標に非宗教的であった。なお、川井悟が指摘する
ように、華洋義賑会には多くの外国人が参加していたが(８)、初期合作社への外国人参加は見られず、資金も中国人の
資金で運営されていた。上海中心で、二三、二四年で終末を迎える初期合作運動と、二三年から河北省中心に開始され
る華洋義賑会とは、一、二年重なるだけで運動、組織的に実質的な意味での相互関連性はあまりない。人的重複として
は、初期合作運動の指導者于樹徳が華洋義賑会の合作運動指導者となること、及び二三年六月、二四年二月華洋義賑会
が南京金陵大学農業経済学科と共同で河北省香河県第一信用合作社、江蘇省江寧県の豊潤合作社を一、二社設立してい
るだけである。
　ともあれ軍閥の弾圧等で沈滞する合作運動の突破口として、自立的運動の姿勢の転換、国民党への接近を真剣に考え
始める。張廷●は、イギリスで協同組合党を組織した後、各国もそれに倣い、協同組合が発展したことを述べ(９)、「
湖南大同合作社、蕭山（衙前）農民協会の封鎖、我々平民学社の『平民』の郵送禁止……腐敗した（軍閥）政府下で合
作運動が発展しないのはこのようなものである。……もし現在の腐敗した政府を打倒し、良善な政府を設立しようとす
れば、合作主義者は政治活動に参加せざるを得ないのではないか？　国民党の宗旨と党綱は全て合作主義に合致する。
国民党は中国唯一無二で、最も完全、最も平民心理に合う政党である。そこで我々合作主義の信徒は、平民の良善な政
府が合作運動の発展を助けるよう望むならば、当然中国国民党と合作せざるを得ない(10)」と強調する。かくして合作
主義の主流は二七年七月以降、国民政府下の合作事業に合流することによって自己実現を果たしていくことになる。
　もちろん二五年以降も合作主義者による独自の再建工作も続けられていた。王世穎は、合作運動は退潮期に入り、国
民合作儲蓄銀行、武昌時中合作書社、湖南安源路鉱消費合作社を残し、中国最初の合作社は終ってしまったと慨嘆しな
がらも、「合作運動の復興運動を直ちに実現しなければならぬ(11)」と呼びかけた。また、『平民』の後をうけて『覚
悟』が二五年一〇、一一月各四回ずつ「消費合作的史略」「消費合作的実施問題」を連載し合作運動の継続に懸命な努
力を続けていた。このように『平民』中心の合作運動は沈滞したが、すでに合作運動は発展の可能性を広げつつあっ
た。すなわち合作運動全体から見れば、前述の如く二三年には華洋義賑会が信用合作社組織化を開始、二四年六月国民
党初の合作社設立、七月中国合作運動協会も設立されている。その上､合作運動は思いがけぬ広がりを示していた。例え
ば､上海各種商店の店員二〇〇人で組織する連合会はその章程で出版物の刊行、補習学校設立とともに合作社設立を謳っ
た(12)。二五年一〇月頃、上海大学に消費合作社が設立されている模様であるし(13)、かつ教育補助、文化促進、青年
思想の解放を主張した商城書社はそれ自体が合作社組織である(14)。さらに、二六年四月江蘇省教育会で成立会を開催
した家庭合作社は厳密な合作原理で組織され、日用品製造、供給を業務とした(15)。
　のみならず、北京政府方面でも揺れを示し、二四年九月農商部開催の中国第一回実業会議で、合作社法制定を求め、
四川代表が「呈請政府制定各農工合作社法律建議案」を、また山西代表が「請速定産業組合法以維持経済案」を提案し
たが、北京政府の無理解で失敗した(16)。だが、二五年一〇月第一一回全国教育連合会で広西省教育会提出の「中等以
上学校庁消費合作社案」は採択されている。それは、学校内に消費合作社を設立する利点として①経済訓練の手段、②
自治、互助の諸美徳の養成、③家庭の学費負担の軽減と貯蓄習慣の養成をあげている(17)。だが、二七年一月には華洋
義賑会までもが妨害にあっている。すなわち、北京政府農工部は華洋義賑会下の信用合作社が自らの立法権を有し、法
律、官所の拘束を受けずとするならば、それは行政権を犯すものであると声明した。それに対し華洋義賑会側は合作社
が社会に有益で、政治経済組織に干渉を加えないと弁明、全面禁止は免れたが、その発展は一頓挫するに至ったという
(18)。
注
　は　じ　め　に
(１)　この時期の合作社研究、もしくはそれに触れているものとしては、日本では①加藤祐三「中国の初期合作社」（
アジア経済研究所『アジアの農業協同組合』一九七三年）が二〇－四〇年代の合作社全体を「初期合作社」と命名、先
駆的に人民共和国成立以前の合作社全体を簡潔にまとめ貴重である。ただ二〇年代は当時の合作運動の実態、意義の解
明等、不十分で、かつ北京大学消費公社の設立を過大に評価したために、河北省中心に合作社が設立されたとするなど
事実誤認もある。だが、史料が不十分であった時期でもあり、止むを得ぬところであろう。②川井悟「華洋義賑会と中
国農村」（『五四運動の研究』第二函、同朋舎、一九八三年）は華洋義賑会下の信用合作社を高く評価、「地主、富農
による支配」とする通説を真向から批判した力作である。しかし中国独自の合作運動を捨象、五四運動との関連の不明
確、主要に経済効率、資金回収率からのみ組織の「健全化」を立証する点には疑問も残る。中国では、③米鴻才、邸文
祥、陳乾梓編著『合作社発展簡史』（中共中央党校出版社、一九八八年）は概説であり、協同組合理論、世界の協同組
合、中国の合作社史を通観する上では便利だが、この時期の合作社に関しては実証的にその多面的活動、意義を知る上
では不適当である。ただ、共産党系の合作社のみならず、国民政府下の合作社、華洋義賑会の合作社、梁漱溟指導の合
作社、及び工業合作運動も論じており、新たな動向として注目される。④張允侯「論五四時期的合作主義思潮」（一九
八九年一〇月二六日、京都大学人文科学研究所での報告）は「この時期の合作社研究は知っている限り全くない」とい
う中国の現状を紹介しながら、中国近現代思想史の側面から本格的報告を行ない、とりわけ李石曾中心に無政府主義者
の合作思想を明らかにした意義は大きい。ただ、「互助」は無政府主義の観点、合作主義は「空想的社会主義」の観点
と割り切られて過ぎている点等は気に掛かるところであるが、同報告は豊富な内容を持っており、出版後に本格的な論
評に取り組みたい。
(２)　こうした研究状況を反映して、漠然と中国合作社が日本やデンマークの影響で開始したと推論したり（『中国経
済史の探究』汲古書院、一九八九年、三二－三四頁）、25年５月広東省農民協会第一回会議から開始されたとする（『
新版協同組合事典』家の光協会、一九八六年所収、山本秀夫「中国合作社」）など基本的な事実の誤認までも見受けら
れ、結果的に、そこから三〇、四〇年代の合作運動も立論されることになるのはやはり問題であろう。
(３)　ここでは史料価値が高く、本稿でも引用したものを中心に論じる。まず①伍玉璋『中国合作運動小史』（中国合
作学社、一九二九年。以下、『小史』と略称）。伍が初期合作運動の指導者の一人で、体験を通して本書を書いてい
る。それ故、一級史料ともいいうるものである。初期合作運動の時期区分は一九年から二七年までとし、新たな画期を
北伐成功に求める。辛亥時期の協同組合思想流入の評価は低く、それと切り離し、五四運動から開始されたとする。実
態説明は不十分とはいえ、「宣伝者」朱進之、徐滄水、及び「発揚者」薛仙舟の三人、「先鋒社」平民週刊社という基
本的枠組を提示した意義は大きい。②寿勉成、鄭厚博『中国合作運動史』（正中書局、一九三七年。以下、『運動史』
と略称）。寿は三〇、四〇年代の国民政府（ＣＣ系で、陳果夫系列）の著名な合作運動指導者であり、本書は国民党か
ら見た合作運動という形態を採っている。五四運動以前はほぼ切り捨て、時期区分は伍と大体同じで南京政府成立を画
期とし、「宣伝者」「発揚者」「先鋒社」という構図は全く同じである。だが、薛仙舟には重点が置かれ、結果的に薛
と国民党の関係が強調され、二三年までの初期合作社の独立性という特質がぼかされている。実証面では薛と北京大学
消費公社以外、進展を見せていない。③朱義析「中国合作運動発靭史略」『燕京月刊』九巻一期（一九三二年五月）は
薛の高評価に対し、朱、徐は合作研究者一般の中に還元される。合作社、宣伝機関、農村合作社の「最初」として北京
大学消費公社、平民学社、華洋義賑会のみをとりあげ、北京大学消費公社の内容だけが深まっている。その他の合作社
は簡略に羅列されているだけであり、見るべきものはない。④鄭林荘「中国合作運動史初稿」、燕京大学経済学会『経
済学報』一期（一九四〇年五月）は時期区分に力点が置かれており、第一期「思想伝播時期」（清末－二〇年）、第二
期「運動創始時期」（二〇－二三年）、第三期「農業合作時期」（二三－二八年）、第四期「（南京国民）政府唱導時
期」（二八－三七年）と分け、立論する。第一期で、二〇年前後出版の何海鳴『中国社会政策』から合作社提唱の意思
を認め、その後、朱、徐、薛をほぼ並列に扱い、平民週刊社は薛を説明する便宜上触れられる。第二期は信用二、生産
四、消費一五という数字を示しながら、北京大学消費公社、上海国民合作儲蓄銀行、衙前（農民協会）等を例に出し、
合作思想はすでに国内に広まり、その重点は消費合作社という。「農業合作時期」は華洋義賑会の合作社組織化をメル
クマールとする。以上の著書、論文から、五四運動以前の協同組合思想の扱い方、「三人の先駆者」問題、各合作社の
実態把握が進展していない問題、及び時期区分の問題等が浮かび上がる。二〇年代に関しては、『小史』に依拠して『
運動史』、朱乃康『中華民国産業組合運動史』（高陽書院、一九三六年）及び陳仲明「民元来我国之合作運動」（周開
慶主編『民国経済史』一九六七年）等の各論文が書かれ、『運動史』をほぼ踏襲した形で『革命文献』が編纂された。
元々の史料や事実の検討を怠ったため、同じ個所が繰り返し引用され、実証的に深まらず、とりわけ各合作社の実態把
握、考察は進展しなかったのである。その極端な例が衙前農民協会といえよう。それ故、本稿はこのような戦前の研究
蓄積を踏まえながらも、羅列されていた辛亥時期の協同組合関係論文の内容の再検討、朱進之と徐滄水の役割の違いの
分析、独自な時期区分の作成、初期合作社時期における消費合作社主流になる時期の確定、合作社の地区別普及の状況
の把握等々を行なうと同時に、とりわけ新たな史料、新事実の発掘を行ない、各合作社の実態把握を実証的に進展させ
る努力を払った。
　第　一　章
(１)　鄭林荘、前掲論文。加藤祐三、前掲論文等参照。
(２)　屈万里主編『京師大学堂』台湾大学出版、一九七〇年参照。
(３)　『小史』一五頁と本稿各所。
(４)　例えば于樹徳「我之『産業合作社』観」『覚悟』一九二〇年七月一一日の付記で、邵力子が「合作社」への統一
を要望している。なお、『覚悟』は『上海民国日報』副刊。
(５)　徐滄水「平民銀行之商●」『銀行週報』三巻三六号、一九一九年九月三〇日。
(６)　范履吉「消費合作社底目的」『平民』一一〇期、一九二二年七月八日。
(７)　鄭林荘、前掲論文。
(８)　「論消費組合（一）」『民立報』一九一二年四月二二日。
(９)　潘詠雷「論農業組合為改良農務之要図」『農林公報』第二年一期、一九一三年一月一五日。
(10)　潘詠雷「救済小農金融論」『農林公報』第二年五期、一九一三年三月一五日。
(11)　崔学材「産業組合之効用」『農林公報』第二年六期、一九一三年三月三〇日。
(12)　潘承業「信用組合論」『中央商学会雑誌』第一巻第一冊、一九一三年二月一五日。その他、鄭林荘、前掲論文に
は示されていないが、「論我国小企業家当速着手於産業組合」『東方雑誌』九巻二号（一九一二年八月）が小企業家、
中等社会の人民が自救、自立、大企業家への対抗、及び社会改良の手段として、早急に「信用組合」「販売組合」「購
買組合」「（工業）産業組合」を組織することを呼びかけている。これも一二年発行であり、一二年には合作社設立の
意思があったと考えて間違いない。
(13)　鄭林荘、前掲論文。
(14)　朱乃康、前掲書、一九－二〇頁。『小史』一五頁等。
(15)　陸思安「合作運動的研究」『覚悟』一九二〇年七月二六日。鮑思信「『消費合作社』与謀利商店的利害観」『平
民』一八号、一九二〇年九月一八日。なお『平民』は『上海民国日報』副刊。
(16)　『小史』九頁。
(17)　朱進（之）「促国民自設平民銀行」『東方雑誌』一六巻八号、一九一九年八月。なお、北京大学学生が青島問題
で日貨ボイコットのため「消費公社」を、また学生連合会も全国学界「消費社」設立を提議している（永祚「説産業公
会」『銀行週報』三巻一九号、一九一九年六月三日）。
(18)　ここで両型を簡単に説明しよう。①シュルツェ型－シュルツェ（Hermann Schulze, 一八〇八－一八八三）は都市
の手工業者、労働者の貧窮問題を打開するため、都市型信用協同組合から出発し、短期信用貸付を柱に営業地域を拡大
し、出資金への配当を認めた。この方式はキリスト教的倫理観、慈善的理念を排斥、組合員の自己資本による自助、自
立、自治を重視、国家の一切の補助を否定する所に特徴がある。②ライファイゼン型－ライファイゼン（Fiederich 
Raiffeizen, 一八一八－一八八八)は旱魃、飢饉などに慈善では恒久的成果がないとの認識から地方に分散する農村型信
用協同組合の設立を訴えた。この思想はキリスト教的倫理観で一貫し、そのことは幹部無報酬制度、利潤分配の廃止等
にも現われ、また「隣人愛」、慈善的発想も濃厚に残り、貸付の際も道徳面から使用目的を重視した。一社の業務は返
済能力が知れる狭い範囲とされ、貸付は低額、農業の周期の関係から長期貸付が採用された。国家の補助は受け入れ、
ただ自立性を保持していさえすればよいとされた（陳殷公著、日本青年外交協会研究部訳『支・農業協同組合論』日本
青年外交協会出版部、一九三九年、九一－一〇八頁。西山久徳『協同組合概論』博文社、一九八五年、六五－七一、八
二－九七頁等参照）。
(19)　朱進「平民銀行簡章草案」『新教育』一巻五期、一九一九年八月。
(20)　「朱進為設立平民銀行事上中華職業教育社及江浙両省省教育会書」同前所収。
(21)　徐滄水、前掲「平民銀行之商●」。
(22)　永祚「説産業組合」、前掲『銀行週報』三巻一九期。ところで『小史』一〇頁には徐が「説産業組合」を執筆と
あり、また「公会」の訳名を使用していることから、「永祚」は徐滄水のペンネームと考えて間違いない。
(23)　前掲「平民銀行之商●」。
(24)　前掲「説産業公会」。
(25)　徐滄水「営利主義之矯正与消費公社之提唱」（上）（下）、『銀行週報』四巻三三号、三四号、一九二〇年九月
七日、九月一四日。
(26)　徐滄水「説信用合作社」『平民』四四号、一九二一年四月二日。
(27)　徐滄水「論小商工業之金融」『銀行週報』三巻四五号、一九一九年一二月一二日。なお、朱、徐以外に、少し遅
れて『銀行週報』で精力的に合作社を論じていた人物に朱羲農がいる。彼は中小産業資本家の立場から論じ、「産業協
社」は激烈な生存競争を緩和、中小産業者の地位を強固にし、生産を増進し、勤倹の美風を養成し、互助精神を増強で
きるとし、国家社会の「秩序、安寧の利器」と見なした（羲農「産業協社概要」『銀行週報』五巻二七号、一九二一年
七月一九日）。そして「中小産業組織は往々にして大産業組織の圧迫を受け、ほとんど自存することができない」。そ
こで「国家産業の基礎を強固にしようと欲すれば、小産業組織と大産業組織を並進しなければできない」（同「説産業
協社之性質（二）」同五巻三〇号、八月九日）とする。さらに自由競争の弊害を論じ、「早急に経済上の基礎を樹立
し、国家産業発達の健全化を図り、未来の階級闘争の惨禍を防ぐべきであり」、その点から「産業協社は資本と労力を
調和する最善の機関」と断ずるのである（同、同（三）（四）、同五巻三一号、八月一六日、五巻三三号、八月三〇
日）。
(28)　前述の張允侯報告参照。李石曾「樊克林伝(続)」『華工雑誌』七期、一九一七年五月一〇日。なお、『華工雑
誌』は、張允侯氏に「研究で使用するように」と中国から送付していただいたものである。この学恩に深く感謝してい
る。
(29)　李石曾「社会革新之両大要素」『華工雑誌』四五期、一九二〇年四月二五日。
(30)　薛仙舟（一八七八－一九二七､九）の略歴は史料によって若干異なるが大体以下の通りである。江蘇省揚州生れ。
原籍は孫文と同じ広東省香山県（現在、中山県）。父岐山は揚州塩政官長。一一歳の時、天津中西学院に入学、一六歳
北洋大学進学。一九〇〇年漢口で唐才常の自立軍起義に参加、その後、恵州起義にも参加したと見られ、恵州で逮捕さ
れる。ただ年若いこともあり、その才能を惜しんで釈放される。一九〇一年官費でカリフォルニア州立大学に留学。し
かし久しからずして革命を謀るために帰国、上海で捕らえられる。この時も獄卒の援助で逃れ、再び渡米するが、官費
名簿からは削除された。三年広州で会計学堂を創設し、銀行幹部を訓練する。五年ドイツに留学し、ベルリン大学研究
生となり、銀行業務を実習する。その時、同時にシュルツェ型とライファイゼン型を研究した結果、中国の貧民経済解
放に役立つと確信した。一一年ドイツから帰国後、実業調査を行ない、また上海中国銀行副監督に任ぜられる。一四年
復旦公学（一七年から復旦大学）教授となり、ドイツ語、公民、経済学等を教える。一八年工商銀行総経理に就任、か
つ華僑との関係が密接であったことを利用して海外で株式募集を行なった。当時、アメリカで大量の協同組合関係資料
を収集し、一九年には上海国民合作儲蓄銀行を創設することになる（呉藻溪編『近代合作思想史』棠棣出版社、一九五
〇年、八二六－八二八頁。余井塘「我所認識的薛仙舟先生」、中国国民党中央委員会党史委員会『革命文献』八五、一
九八〇年。劉紹唐主編『民国人物小伝』伝記文学出版社、一九七五年、二七六－二七七頁等参照）。
(31)　『復旦大学志』第一巻、一九八五年、三五五頁。
(32)　ここで復旦大学の説明をすると、復旦大学の前身は一九〇二－四年震旦学院であり、五－一一年公立復旦公学、
一二－一七年私立復旦公学、一七年秋以降私立復旦大学となり、国立となるのは四二年である。さらに、重要なことは
六年馬相伯の後を継いで「天演論」で著名な厳復が公学校長となっていることである。彼は外国語を学ぶことは国を愛
さなくなるとの論調に反駁し、復旦公学が「外語教学」を重視し、開明的になる基礎を築いた（『復旦大学志』第一
巻、同前、五九頁）のみならず、早期に教官、学生に「物競天択」「適者生存」の理論に触れさせ、ある面でのアンチ
テーゼとしての合作主義導入の大きな契機となったと考えられる。
(33)　陸宝●「本刊一年間的迴顧」『平民週年増刊』四九号、一九二一年五月一日。
(34)　毛飛「続刊感言」『平民』一一号、一九二〇年七月三一日。
(35)　陸宝●、前掲記事。
(36)　李登輝（一八七三､四－一九四七､一一）はオランダ植民地ジャワで生れた華僑の子供で、一八八七年シンガポー
ルのアメリカ協会の運営する英華書院に入学、キリスト教徒となる。九二年「半工半学」でオハイオ大学で学習、さら
にエール大学に進学、九九年卒業。一九〇一年康有為の変法自強運動と関係のあるバタビアの英文学校を創設したとい
う。五年「注重教育、以期自救」を期して中国に行く。そこでアメリカ商品ボイコットに参加。かつ上海キリスト教青
年会がアメリカの支配下にあるとの認識から、東・西留学生を祖国の発展のために団結させることを目的に、寰球中国
学生会を発起、会長に選ばれる。辛亥革命時期、黎元洪に援助を求められるが行かない。一二年唐紹儀らと上海宏済会
を組織するが、袁世凱に解散させられる。この後、李は何らの政党組織にも参加していない。一三年復旦公学校長に就
任。一七年秋復旦大学となるが、資金不足のため、翌年南洋各地の華僑から募金一五万余元を集める。五四運動勃発
後、彼は上海学生連合会を全力で支持するとともに、聖約翰大学付属中学等の教会学校を除籍された愛国学生の復旦大
学転入を許可したという（前掲『復旦大学志』第一巻、二四七－二五七頁参照）。
(37)　湯松は復旦大学教授で、中国改造の唯一つの手段が合作主義と確信していた。彼はパリ大学、ベルリン大学に留
学、各大学に協同組合の科目が開講されていることを知り、かつ欧米各国の協同組合の調査を通じて、帰国後、将来中
国にも合作専門学校を創設、合作運動を研究、実践する必要があることを主張した（「編輯余瀋」『平民』八六期、一
九二一年一月一四日）。
(38)　陸宝●、前掲記事。戚其章「復旦大学底合作運動」『平民』四九号、一九二一年五月一日等。
(39)　「『平民』発刊詞」一九二〇年五月一日、『五四時期的社団（四）』三聯書店、一九七九年、一四頁。以下､『社
団』と略称。なお、これは『平民』一号にでていることになっているが、『平民』一－三号は『上海民国日報』の復刻
に所収されていないため、『社団』に依拠せざるを得ない。
(40)　前掲「続刊感言」。
(41)　陸宝●、前掲記事。戚其章、前掲記事。
(42)　『平民』一三号、一九二〇年八月一五日。
(43)　陸宝●、前掲記事。
(44)　侯厚培「本社両年来紀略」『平民』一〇〇期、一九二二年四月二九日等参照。なお、後に侯厚培は江蘇省農民銀
行副総経理、中国合作学社執行委員となる。
(45)　心兪「合作主義熱閙的感想」『平民』八四期、一九二一年一二月三一日。
(46)　「本社消息」『平民』八三期、一九二一年一二月二四日。
(47)　「本社紀事」『平民』一四七期、一九二三年三月三一日。
(48)　「本社啓事」、「預約辧法」『平民』一五六期、一九二三年六月二日。
(49)　『小史』二八－二九頁、朱乃康、前掲書、三二頁。
(50)　『運動史』五九頁等から推測。
(51)　「合作同志社成立会記」『平民』三一号、一九二〇年一二月一八日。
(52)　「合作同志社簡章」『平民』一一号、一九二〇年七月三一日。
(53)　前掲「合作同志社成立会記」。
(54)　「合作同志社開会記事」『上海民国日報』一九二一年五月四日。
(55)　『運動史』六三頁。
(56)　章有義『中国近代農業史資料』第三輯、三聯書店、一九五七年、二〇六頁。
(57)　『運動史』六三－六四頁。
(58)(59)　『小史』三五－三七頁等。
(60)(61)(62)　「無錫同志創辧合作研究社宣言」『平民』一八四期、一九二三年一二月一五日。
(63)(64)　「中華合作協進社簡章」、徐志摩「合作底意義」『平民』二五号、一九二〇年一一月六日。
(65)　「実業益友社簡章」「通信」『平民』八八期、一九二二年二月四日。「通信」『平民』一〇五期、六月三日等。
(66)　清華学校には一七年設立の、学生もしくは学校経営の「售品所」があり、それが二〇年改組されて「售品公社」
となった。ただ、これは教師、学生合組で営利目的の一種の株式会社であるとされ、該校の消費合作社の正式設立は二
八年とされる（鄭林荘、前掲論文の註24と朱義析、前掲論文参照）。なお、鄭は北京高師にも消費合作社的なものがあ
ったことを示唆している。
(67)　註(65)と同じ。
　第　二　章
(１)(２)　毛飛「『合作主義』適合中国社会●？」一九二〇年六月二六日、『社団』七五－七六頁。
(３)(４)　毛飛「経済革命中的『社会主義』与『合作主義』」『平民』二四号、一九二〇年一〇月三〇日。
(５)　「合作消息」『平民』三〇号、一九二〇年一二月一一日。
(６)　陸宝●「合作主義的宣伝和実施」『平民』七一期、一九二一年一〇月一日。
(７)　于樹徳「我之『産業合作社』観」『覚悟』一九二〇年七月一二日。
(８)　蒋在鐘「何謂合作主義」『平民』八一期、一九二四年一月一九日。
(９)　「合作原理」『東方雑誌』二〇巻七号、一九二三年四月一〇日。
(10)　倪鴻文「我国『五一』運動底過去与将来」『平民週年増刊』四九号、一九二一年五月一日。
(11)　蔡心覚「合作主義和労工階級」『平民』一二一期、一九二二年九月二三日。
(12)　侯厚培「罷工与合作」『平民』六九期、一九二一年九月一七日。
(13)　孫錫麟「競争与合作」『平民』六五期、一九二一年八月二〇日。
(14)　朱羲農「願国人発揚互助之精神」『平民』七二期、一九二一年一〇月八日。
(15)　王世穎「合作小言（一）」『平民』一一六期、一九二二年八月一九日。
(16)　楊祚璋「合作与人道」『平民』七三期、一九二一年一〇月一五日。
(17)　「答殳伯並付来函」『平民』九五期、一九二二年三月二五日。
(18)　ロッチデール式については、拙稿「中国国民党における合作社の起点と展開」『孫文研究』九号（一九八八年一
二月）を参照されたい。
(19)　王世穎「『消費合作社』与『労動問題』」『平民』四号、一九二〇年五月二二日。
(20)　張廷●「解決剰余価値的我見」『平民』一三四期、一九二二年一二月二三日。
(21)　陸思安「米慌与消費合作社」『覚悟』一九二〇年七月二六日。
(22)　張感「我対於『消費合作』的感想」『平民』一五四期、一九二三年五月一九日。
(23)　なお、范履吉「消費合作社底目的」『平民』一一〇期（一九二二年七月八日）は次のようにいう、「消費合作社
内には『守旧』も『維新』もおり、中等社会の商人も下等社会の労働者もおり、集産主義を主張する者も無政府主義を
主張する者もおり、プロテスタントもカトリックに拘泥する者もいるといったように、各々が各自の主義を持ち、自己
の目的を行なおうとしている」と。これらをいかにまとめきるかも大問題であった。
(24)　戚其章「我們中国応該先組織●一種合作社？」『平民』三一号、一九二〇年一二月一八日。
(25)　陸宝●「農業救済和合作銀行」『平民』五五号、一九二一年六月一一日。
(26)　陳友筍「救済農民和合作事業底発展」『平民』九八期、一九二二年四月一五日。
(27)　于樹徳「我之『産業合作社』観」『覚悟』一九二〇年七月一一日。同「消費及生産合作社之沿革」『平民』二六
号、一九二二年四月一五日。
(28)　馬君武「合作的理論与歴史」『平民』一五六期、一九二三年六月二日。
(29)　張廷●「合作浅説」『平民週刊国慶日増刊』一九二三年一〇月一〇日。
(30)　前掲「我之『産業合作社』観」。
(31)　中国工業合作運動に関しては、拙稿①「抗日戦争時期の中国工業合作運動」『歴史学研究』四八五号、一九八〇
年一〇月、②「遊撃地区における中国工業合作運動」『中嶋敏先生古稀記念論集』上巻、同一二月、③「雲南省におけ
る中国工業合作運動」、大阪教育大学歴史学教室『歴史研究』二四号、一九八七年二月、④「東南区における中国工業
合作運動」『社会文化史学』二三号、一九八七年三月、⑤「中国工業合作運動と救国会派」『歴史研究』二五号、一九
八八年三月、⑥「陝甘寧辺区における中国工業合作運動」『東洋史研究』四九巻四号、一九九一年三月等を参照された
い。
(32)　「通信」『平民』二八号、一九二〇年一一月二七日。
(33)　温崇信「大組合的危険」『平民』一三六期、一九二三年一月六日。
(34)　劉啓●「合作要『到民間去』」『平民』九九期、一九二二年四月二二日。
(35)　朱樸「評合作運動」『東方雑誌』二〇巻五号、一九二三年三月一〇日。
(36)　「合作消息」『平民』三〇号、一九二〇年一二月一一日。
(37)　温崇信「平民学校和職業」『平民』八二期、一九二一年一二月一七日。
(38)　翁●「教育与合作主義」『平民周年増刊』四九号、一九二一年五月一日。
　第　三　章
(１)(２)　前掲『新版協同組合事典』二八一頁等参照。なお、第十回大会では憲章の改正も行なわれた。すなわち、加
入資格としてのロッチデール原則二点（ａ、出資高にかかわらず組合員は一人一票の平等票決権。ｂ、協同組合員の剰
余は購買高に応じて組合員に配当、もしくは共同基金、教育や連帯事業に用いる）の遵守。また、この大会ではソ連消
費協同組合加入問題で激論が戦わされている。なお、二三年一〇月には、日本産業組合中央会加盟。二四年一一回大会
では「国際協同組合デー」が制定された。なお、それまでのＩＣＡの開催地を参考までに書いておくと、第一回（一八
九五）ロンドン、第二回（一八九六）パリ、第三回（一八九七）オランダ・デルフト、第四回（一九〇〇）パリ、第五
回（一九〇二）イギリス・マンチェスター、第六回（一九〇四）ハンガリー・ブダペスト、第七回（一九〇七）イタリ
ア・クレモナ、第八回（一九一〇）ドイツ・ハンブルクであった（同前、六六頁）。
(３)(４)　済時「合作与世界和平」と「第十次国際合作大会之経過」『平民』八一期、一九二一年一二月一〇日。
(５)　謝允荘「平民主義底潜勢」『平民』一一七期、一九二二年八月二六日。
(６)　王世穎「第十次国際合作大会之情形及其感想」『平民－国際合作専号（上）』一二八期、一九二二年一一月一一
日。
(７)　王世穎訳「合作的故事」『平民』五〇－五三号、一九二一年五月七日－五月二八日。
(８)　劉啓●「合作問題的討論（続）」『平民』一一六期、一九二二年八月一九日。
(９)　孫錫麟「答殳伯效文二君」『平民』九四期、一九二二年三月一八日。
(10)　王世穎「国際上的同情」『平民』一二三期、一九二二年一〇月七日。
(11)　「国際合作連盟会総書記梅氏来函」『平民』一二八期、一九二二年一一月一一日。
(12)　「国際労動会合作事業部来函」『平民』一四七期、一九二三年三月三一日。
(13)　「国際合作連盟会章程」（一九二一年採択）『平民』一二八期、同前。
(14)　許紹棣「一九一三年至一九二一年間国際合作連盟会之経過」『平民』一二八期、一九二二年一一月一一日。同（
続一）、一二九期、一一月一八日、同（続二）、一三〇期、一一月二五日。
(15)　余愉「合作主義的国際貿易」『平民－国際合作専号（下）』一三〇期、一九二二年一一月二五日。
(16)　王世穎「世界和平与合作主義」『平民』一八五期、一九二三年一二月二二日。査爾季徳著、耿佐軍訳「従合作主
義上討論国際的権利」『平民－国際合作専号（中）』一二九期、一九二二年九月二三日。
(17)　張廷●「最近世界婦女合作運動消息」『平民』一二一期、一九二二年九月二三日。
(18)　「国際合作婦女委員会総書記来函」『平民－婦女合作専号（上）』一七三期、一九二三年九月二九日。
(19)　張廷●「我們出這張専号的動機」『平民－婦女合作専号（中）』一七四期、一九二三年一〇月六日。
(20)　張廷●「婦女和合作事業的関係」『平民－婦女合作専号（下）』一七五期、一九二三年一〇月一三日。
(21)　張廷●「婦女合作社底目的和組織」、前掲『平民』一七三期。
　第　四　章
(１)　章鼎峙「薛仙舟先生与上海国民合作儲蓄銀行」『合作』二一期、一九二八年九月一三日。なお『合作』は『上海
民国日報』副刊。
(２)　「国民合作儲蓄銀行旨趣書」一九二〇年六月一九日、『社団』、九三頁。
(３)　「国民合作儲蓄銀行広告」『平民』二四号、一九二〇年三月三〇日。
(４)　『小史』三九頁
(５)(６)　『運動史』六九頁。『小史』三九－四〇頁等。
(７)　『小史』四一－四二頁。「上海国民合作儲蓄銀行章程」『平民』六〇号、一九二一年七月一六日。
(８)　「国民合作儲蓄銀行拡充招股広告」『覚悟』一九二一年七月三一日。
(９)(10)　侯厚培「上海国民合作儲蓄銀行事略」『上海民国日報』一九二三年一月一日。
(11)　朱承洵「合作銀行怎麼様的扶助社会？」『平民』五号、一九二〇年五月二九日。
(12)　『上海民国日報』一九二〇年六月一六日。
(13)　許紹棣「在復旦義務学校所見的感想」『平民』九五期、一九二二年三月二五日。
(14)　「復旦義務学校拡充後之収支帳目」『平民』一八一期、一九二三年一一月二四日。
(15)　白吉爾「上海銀行公会（一九一五－一九二七）」、上海社会科学院『上海－通往世界之橋』上、一九八九年等参
照。
(16)　『小史』四二頁。『運動史』七一頁。
(17)　張廷●「中国合作運動的現状」『平民』一五二期、一九二三年五月五日。
(18)　『小史』三六－三八、四四－四五頁等。なお普益協社は成都星期講習会も組織した模様である（「通信」『平
民』一四二期、一九二三年二月二四日）。
(19)　朱義析、前掲論文。『運動史』七二頁。
(20)　胡鈞「互助浅説」『互助』一巻一期、一九二三年一月三〇日。
(21)　梁柱『蔡元培与北京大学』寧夏人民出版社、一九八三年、一五四頁。
(22)　朱義析、前掲論文。
(23)　『小史』四六－四七頁。『運動史』七三頁等。
(24)　梁柱、前掲書、一五四頁。
(25)(26)　「北京大学消費公社章程」『平民』一四一期、一九二三年二月一〇日等。
(27)(28)(29)　『上海民国日報』一九二三年一月一日等。
(30)　『小史』四八－四九頁。
(31)　董亦湘「同孚合作社消費部之由来」『上海民国日報』一九二三年一月一日。『小史』四九頁。『運動史』八〇
頁。
(32)　「武昌時中書社来信和答信」『平民』五三号、一九二一年五月二八日。
(33)　「通信」『平民』五五号、一九二一年六月一一日。
(34)(35)　「武昌時中合作書報社宣言及簡章」『平民』一三四期、一九二二年一二月二三日。
(36)　「武昌時中合作書報社啓事四則」『平民』一三八期、一九二三年一月二〇日。「通信」『平民』一三九期、一九
二三年一月二七日。
(37)　『小史』五〇頁。
(38)　「湖南合作社消息一束」『平民』一五七期、一九二三年六月九日。
(39)　「平民団消息」『平民之友』三期、一九二四年六月二七日。
(40)　「長沙泥木工会底新建設」『平民』一四〇期、一九二三年二月三日。
(41)　前掲「湖南合作社消息一束」。
(42)　「冒牌」合作社と認定されたものは、二二年以前も存在した。例えば、復旦大学内の商店は「合作商店」と表示
したが、営利商店であった。この商店が成立した時はまだ協同組合思想が十分中国人に伝わっておらず、「心を同じく
協力して幾人かの株主の利益を図る」と狭く考え、営利団体と同じものと曲解したという（王世穎「最近世界合作運
動」『平民』六六期、一九二一年八月二七日）。そこで二三年株主間の意見対立から「復旦商店」に改組され、「合作
商店」の名称は取り消された（「復旦大学合作商店」『平民』一五〇期、一九二三年四月二一日）。
(43)　「上海合作銀行招股広告」『平民』六八期、一九二一年九月一〇日。
(44)　『上海民国日報』一九二一年一二月五日。
(45)(46)　一士「『上海合作銀行』被封後的感想」『平民』九八期、一九二二年四月一五日等。
(47)　陸宝●「随感録－関於両合作銀行倒閉後所得的教訓」『平民』一〇一期、一九二二年五月六日。
(48)　王世穎「組織合作研究社的提議」『平民』一二三期、一九二二年一〇月一七日。
(49)　「関於『組織合作研究社』的討論」『平民』一二四期、一九二二年一〇月一四日。なお、北京の「平民銀行」は
北京大学消費協社か「学生銀行」の間違いと思われる。ただ「学生銀行」が合作社であったかどうか確認できない。ま
た「図書協社」の存在も確認できない。
(50)　「関於『組織合作研究社』的討論（続）」『平民』一二五期、一九二二年一〇月二一日。
(51)　「関於『組織合作連合会』的討論（続）」『平民』一二七期、一九二二年一一月四日。
(52)(53)　『上海民国日報』一九二二年一二月三一日。劉梅庵「上海合作連合会成立紀念大会記」『平民』一三七期、
一九二三年一月一三日。
(54)　「上海合作連合会章程」『平民』一三七期、同前。
(55)　「上海合作連合会第一次総務会記事」『平民』一三八期、一九二三年一月二〇日。
(56)　「上海合作連合会星期学校章程」『平民』一三九期、一九二三年一月二七日。「上海合作連合会合作学校招生広
告」『平民』一五一期、一九二三年四月二八日等。
(57)　その後、華洋義賑会合作委弁会は農民の大部分が知識と業務能力に欠け、指導してもそれを理解できないことに
鑑み、インドの方法に倣って、合作講習会を二五年から約一週間開催し、その後も継続した。各省市合作機関もこれに
倣って教育を開始し、大きな成果をあげたという（『運動史』八四－八五頁）。
(58)　伍玉璋「上海合作連合会合作運動的又商●」『平民』一五九期、一九二三年六月二三日。
(59)　「湖南大同合作社第一期試辧底経過」『平民』六一号、一九二一年七月二三日。
(60)(61)　「大同合作社章程」『平民』二八号、一九二〇年一一月二七日。
(62)(63)(64)　前掲「湖南大同合作社第一期試辧底経過」。『小史』五一－五二頁。
(65)　「湖南大同合作社第一期試辧底経過」、同前。章有義、前掲書第三輯、二〇七頁。
(66)　『上海民国日報』一九二一年四月一一日。
(67)　『平民』一一一、一一三、一二二、一四四各期、及び『覚悟』一九二二年七月一四日、梁柱、前掲書、一〇六頁
等々参照。
(68)　王世穎「世界語与合作運動」『平民』一九〇期、一九二三年一月二六日。
(69)　『上海民国日報』一九二二年一〇月一八日。
(70)　張廷●「我対於上海工人合作銀楼的管見」『平民』一九二二年一〇月二八日。
(71)　「長沙筆工生活独立計画」『平民』一四〇期、一九二三年二月三日。
(72)　『小史』五二頁。章有義、前掲書第三輯、二〇七頁。「長沙筆工生活独立計画」同前。前掲「湖南合作社消息一
束」等。その他、「通信」『平民』四一号（一九二一年三月五日）によれば、上海機器工会も①自己資本、②全ての人
が労働参加、③資本家、労働者両階級消滅をモットーに「生産合作主義」による機器鉄工廠を組織したいとして、薛仙
舟、毛飛に指導を仰いでいるが、設立されたか否か不明である。なお、機器工会は章程第二条で、地位の改善、賃上
げ、労働時間の短縮、会員の福利各種事業の促進等々を掲げ、第六条でその目的を達成するための手段の一つとして「
消費組合の奨励」をあげているようである（「上海機器工会開発起会紀略」『労働界』第九冊、一九二〇年一〇月一〇
日参照）。さらに「工人儲蓄」（『労働界』第六冊、一九二〇年九月一九日）には上海国民合作儲蓄銀行に高い評価を
与え、それは「資本家の銀行でなく、我々平民の銀行」で、その儲蓄は「子女の教育費用にもできるし、また後の自ら
が飢寒に迫られるのを防ぐ費用にもでき、一挙両得である」と書いている。
(73)　例えば、衙前農民協会に対して①二三年五月張廷●は前掲「中国合作運動的現状」の中で、それは「農民合作社
の別名」で、衙前全村の農民に組織されたが、大同合作社同様に官僚たちに封鎖されたとする。②『小史』は「一種の
農村合作社」とした後、同様な記載を行ない、③『運動史』は沈定一（玄廬）指導の「一種の農村合作社的性質」のも
ので沈が刺された後閉鎖、④朱義析、前掲論文は「農村の一種の生産合作社」、⑤鄭林荘前掲論文も「衙前村のような
田舎でも（合作社の）動きがある」とし、さらに現在の⑥前掲『合作社発展簡史』も「農業合作社」であり、今日いう
「農民協会」ではないと書く。ただし、終わりの時期に関しては、結局のところ第一回目の衙前農民協会崩壊をもって
終わり（①②）とするか、二七年から再開され、二八年八月の沈玄廬の死による新衙前農民協会崩壊をもって終わり（
③⑥）とするかの相違はある(当然、本稿では前者を研究対象としている)が、大同小異に衙前農民協会そのものが「合
作社」だといっているのである。
(74)　例えば、楊福茂、王作仁「中国現代農民運動的先声－浙江蕭山衙前農民闘争概述－」『中国現代史』（複印報刊
資料）、一九八一年三期。
(75)　同前もその傾向があるが、中共浙江省委党史資料徴集研究委員会等編『衙前農民運動』（中共党資料出版社、一
九八七年）所収の成漢昌「中国現代農民運動最早発生於何時何地？」、葉炳南「新型農民運動的“最先発靭者”」、「
茅盾的回憶」等々。なお、これらも二一年の衙前農民協会が「合作社」であったとの記載はない。
(76)　「衙前農民協会宣言」「衙前農民協会章程」『新青年』九巻四号、一九二一年八月。
(77)　意廬「浙江蕭山衙前農村小学校概況」『覚悟』一九二一年一一月二四日。
(78)　沈玄廬「他就是●●就是我」『星期評論』一九一九年一一月二三日。
(79)　なお、沈玄廬は、これは「アメリカの蘭露共産村のようなものではない」（同前）といっている。「蘭露共産
村」とは何か不明である。オウエンの「協同村」を指している可能性もあるが、もし、そうであるとしても本稿で論じ
た如く、沈玄廬の発想とオウエンのそれの共通性、構想と「協同村」の類似性等々から、この構想に主要に影響を及ぼ
したのはオウエンの「協同村」だと考えて間違いない。
(80)　加用信文「オーエンの『協同村』の構想」『土地制度史学』八四号、一九七九年七月。
(81)　沈玄廬「子孫主義」『星期評論』七号、一九一九年七月二〇日。
(82)　沈玄廬「競争与互助」『星期評論』六号、一九一九年七月一三日
(83)　二一年の衙前農民協会崩壊後の状況を合作社との関連で簡単に触れておきたい。その後、結局、まず表５の如く
二三年一月蕭山県（衙前か否か不明）の継志小学で合作商店が設立された。二七年以降は、日本における沈玄廬研究と
して先駆的な野沢豊「沈玄廬の死」、都立大学人文学部『人文学報』一一八号（一九七七年二月）も「東郷自治経済法
規大綱」示し、その中で「合作社」に僅かに触れているが、地方自治、経済問題解決の一環として合作社が重視される
ようになったようである。なお、周一志「蕭山衙前農村考察記（三）」『再造』一三期（一九二八年七月）によれば、
衙前村には「改良種・販売第一合作社」、書籍販売合作社、信用合作社が設立されていた模様である。その中で、例え
ば信用合作社（一株一元）の場合、その創業費は自治会が負担することになっており、社員は農民協会の全体分子を主
体とし、その他は手工業者等であり、かつ貸付章程は農民協会が議決し、合作社の社員はその修正権しか与えられてい
ない。このように、衙前では他地域と比べ、農民協会との関連が極めて密接で、農民協会の権力が強く、合作社自体の
自治、権利にはあまり配慮されていない。また、王雪園「蕭山東郷自治概況」『再造』三〇期（一九二九年一月、なお
東郷とは衙前、銭清、南陽、倉前等を含む三〇ヵ村？から成っている）によれば、自治会や農民協会は合作社の組織化
を提唱し、児童会組織には信用、消費、販売等の合作部が含まれている。つまり、二七年以降は衙前の合作社は独立組
織というより、従属的関係にあるか、もしくは付属機関と見なされていたのかもしれない。
　お　わ　り　に
(１)(２)　前掲拙稿「中国国民党における合作社の起点と展開」『孫文研究』九号。
(３)　『小史』や『運動史』等の時期区分は一九年から二七年までと大まかで、安易に決められているので、時期区分
に重点を置いている鄭林荘前掲論文（鄭の示す時期区分は本稿「はじめに」の註(３)を参照されたい）のそれとの関連
をここでは触れておきたい。鄭は五四運動以前は「合作社提唱の意思」なく、単に協同組合思想が伝播していた時期と
して二〇年前後で切るが、私は辛亥革命時期の協同組合理解は一定のレベルに達しており、組織化の意思もあったと考
えている。つまり、初期における協同組合思想の流入、受容、宣伝は辛亥革命前後から一貫して二三年まで続き、その
脈絡の中で合作社組織化の模索、実践が行なわれており、辛亥時期を過度に軽視し、二〇年を画期とするのは不可能で
ある。辛亥革命前後から二三年までをひとまとめにし、一九年の合作社組織化をもって前後期に分けるのが最も妥当と
思う。同様に鄭の第三、四期の区分も私とは見解を異にする。
(４)　大同合作社が共同生活、共同労働を実践し、「工読互助」を簡章で謳い、「半工半学」、農民教育等を目指して
いたことは、工読互助運動や「新しい村」との共通性があり、それらの影響を強く受けていたと見なせる（中山義弘「
五四運動期における『新しい村』の試み」『北九州大学外国語学部紀要』四〇号、一九七九年一一月等参照）。これら
の影響を受けながら近代的経済基盤強化の意味からも、合作制度を採用したものと思われる。ただ、合作運動は一般的
に言って、共同生活する必然性はなく、労働者、農民啓発や、そこから合作社を開始することは考えても、合作社指導
者の中には「知識人打破」という発想はほとんどなかった。
(５)　前掲拙稿「中国国民党における合作社の起点と展開」。
(６)　黄芸博「無政府主義者在広州●工会活動回憶」『中国無政府主義資料選編』中国人民大学中共党史系、一九八二
年、五〇九－五一〇頁。
(７)　「通信－広州工人合助社来函及答函」『平民』七五期、一九二一年一〇月二九日。
(８)　川井悟、前掲論文。
(９)　『小史』二九頁。
(10)　張廷●「合作主義者為什麼応該加入政党」一九二四年四月四日、『社団』八八－八九頁。
(11)　王世穎「中国合作運動底復興」『覚悟』一九二五年一二月二四日。なお、湖南省の安源路鉱消費合作社に関して
は紙幅の関係から別稿で本格的に論じたい。
(12)　「平民団消息」『平民之友』一期、一九二四年六月一三日。
(13)(14)　「商城書社縁起」『覚悟』一九二五年一〇月三〇日。
(15)　「家庭合作籌備経過」『覚悟』一九二六年四月二〇日。
(16)　『小史』六〇頁。
(17)　「中等以上学校応組織消費合作社案」『覚悟』一九二五年一〇月三一日。
(18)　日本興業銀行調査部『現代支・に於ける合作社の意義と特質』一九四二年一一月、三二－三四頁。
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は　じ　め　に
　民族工業の「黄金時期」に急成長した中国紡績業は、国内農村市場向け太糸の自給率をほぼ一〇〇％にまで引き上げ
ることに成功した。しかし間もなく、その余りにも急速な生産力の増大と、日本紡績資本の雪崩れをうった対中国進出
という二つの要因から、「一九二三年恐慌」と称される深刻な景気後退局面を迎えることになった。
　「黄金時期」から「一九二三年恐慌」への激動の軌跡は、それ以後の一九二〇年代から三〇年代前半にかけての中国
紡績業に大きな構造的転換をもたらした。「一九二三年恐慌」以降、急激な膨張期の後をうけた調整局面で、「黄金時
期」にいたる初期段階の発展をおえた中国紡績業界では、従来とは異なる新たな市場環境のもとにおける業界再編の動
きが活発になった。本稿では、「一九二三年恐慌」から日中戦争勃発までの十数年間を、ひとまず中国紡績業の再編期
と措定して、分析を進めていくことにする。
　この時期において特に注目に値する動向は、沿海地方における日本資本の紡績工場（「在華紡」）の勢力増大と内陸
地方における中国資本の紡績工場（民族紡）の量的発展が、同時並行的に進行したことである。これら二つの動向は、
相互に密接な関連性をたもちながら、紡績業再編期における中国市場の変化を、集約的に反映していたものであった。
　そこで本稿では、内陸民族紡の一例として湖南第一紗廠をとりあげ、おもに「在華紡」の進出と民族紡の躍進にとも
なって惹起された「一九二三年恐慌」以降の新しい市場条件という所与の枠組みの中で、沿海地方における「在華紡」
を中心とする先進的な紡績工場の趨勢と内陸地方における後進的な紡績工場の発展とが、いかなる構造的連鎖の関係で
結ばれていたかを追究することにしたい。しかもその作業は、従来の研究がおおく採用した経営あるいは技術の比較、
対照という方法はとらず、もっぱら原料綿花と製品綿糸の両面から、市場条件の変化を動態的に分析することに主力を
おいて進めるつもりである。
　とくに湖南第一紗廠を選んだのは、その営業状況、市場環境などを分析するのに必要なデータが、比較的よくそろっ
ているという資料面からの理由ももちろん大きいが、いま少し積極的な理由として、つぎの二点を指摘しなければなら
ない。
　第一に、湖南市場は、湖北とのパイプがもっとも太い関係から、外界との商品流通も、長沙、岳陽を経由する確率が
高く、とくに機械製綿糸のような工業製品の流れはその傾向がつよいので、相当の精度で把握する可能性が期待できる
ことである。第二は、湖南第一紗廠が民国期における内陸民族紡の一典型とみなせることである。周知のように、湖南
省は民国前半期の南北対立がもっとも激烈な地域であった。その中で湖南第一紗廠のたどった決して平坦とはいえない
経営の過程は、民国期の内陸民族紡が程度の差こそあれ、ひとしなみに抱えていた問題点を、ほぼ共有しているように
思われる。
一　内陸民族紡の動向
　中国の民族紡績業は、上海に発祥し、武昌、寧波さらに江蘇の諸都市へと伝播していったが、「黄金時期」以前は概
して、海外との交通の便にめぐまれた沿海都市とその後背地に立地することが多かった。欧米先進国からの移植工業と
いう中国紡績業の性格上、このような立地は避けがたい選択だったといえる。しかし、「黄金時期」になると、そのよ
うな制約を乗り越えて、内陸の綿作地帯の中心地に立地する民族紡も次第に数を増してくる。湖南第一紗廠が中国紡績
業界にその姿を現したのも、このような潮流が本格化した時期であった。
１　湖南第一紗廠の営業成績
　湖南第一紗廠は、民国元年（一九一二）に発起されたが、操業にこぎつけたのは、一〇年の歳月をへた民国一〇年（
一九二一）になってからである。操業開始の後も度かさなる停業で、ずっと営業成績は振るわず、国民革命軍が湖南に
はいって後、民国一七年（一九二八）に操業を再開してはじめて、生産が軌道にのった。その間に経営形態は、民営か
ら省立、さらに商租へ、そしてふたたび省立へと、目まぐるしく変わり、張敬尭のように時の支配者が軍費捻出のため
に、他省あるいは外国の資本家に工場の売却を企てたことさえあった。また華実公司承租の時期には、中国労働運動史
上最初の犠牲者となった黄愛、●人銓の事件も起こっている。
　湖南軍閥政治に翻弄されたその数奇な経歴自体、民国期の政治と経済の接点としてきわめて興味をそそる課題ではあ
るが、ここでは前史の部分は割愛し、生産が軌道にのった一九二八年以降に限定して、その営業状況を追ってみたい(
１)。
　湖南第一紗廠は、一九三一年に織布部門の小規模な生産が開始されるまで、紡糸専門の工場であった。しかも生産す
る綿糸は、農村織布向けの一六番手綿糸に特化し、使用する原綿も当初は地元の湖南綿花でまかなわれていた。したが
って、その営業成績は、湖南市場における綿花の購入価格と綿糸の販売価格、両者の動向に左右される立場にあった。
　表－一は、綿糸生産が本格化した一九二八年以降の採算状況を示している。純損益額には、一九三一年以降、兼営織
布部門の損益も加わってくるが、三三年の純損六万九千元余りを除けば、その額はごくわずかであった。
　一九二八年は、綿糸一梱当たりの工場出荷価格が二五〇元近くの高水準であったのに対し、原綿コストは一五〇元余
りで、典型的な「紗貴花賤」の状態であった。その結果、綿糸一梱当たりの純益は、第一次世界大戦期における民族紡
績業「黄金時期」の再来を思わせるように、じつに三七元近くにも達した。この年の綿糸総生産高は、やや少なく二万
二千梱を割ったが、それでも純益の総額は八〇万元を超えた。
　その後二年間は、綿糸の出荷価格がやや下降気味であったのに反して、綿花の購入価格は一〇％程度上昇したため、
一梱当たりの純益は低下したものの、なお二九年は二〇元強、三〇年は七元弱を確保した。一九二八年からの三年間で
純益の総額は、一五〇万元近くに上り、工場建設に費やした経費をほぼ回収した計算になる。しかもこの利潤は、紡糸
部門だけであげたものであった。この三年間は、まさしく湖南第一紗廠の「黄金時期」とよぶにふさわしい時期であっ
た。
　この好況は、少なくとも一九三一年上半年までは、持続したものと判断される。ところが一九三一年六月、湖南省は
未曽有の大雨で、大規模な洪水に見舞われた。この雨は、延々と八月まで降りつづき、洞庭湖周辺の綿作は壊滅的な打
撃をうけた(２)。さらに七月末の長江大洪水で、湖北の綿作も大打撃をうけ、湖南、湖北の綿花価格はいっきょに暴騰
した。湖南第一紗廠の原綿コストも、一梱当たり、六月の一五七・七元から九月には二〇八・三元に三二％も暴騰した
ものと推計される。綿糸一梱の工場出荷価格も六月の二四八・六元から九月の二六四元へ若干は上昇したものの、綿糸
一梱当たりの推計損益は、六月の一四・四元の利益から九月には二〇・八元の欠損に転落した。「黄金時期」の要因で
あった「花賤」は、ここに終わりを告げた。
　一転して「花貴」におそわれた湖南第一紗廠では、折りよく上海市場で最安値にあったアメリカ綿花を手当すること
で、この逆境を乗り切ろうとしたようである。一一月に一万三千担にものぼるアメリカ綿花を購入したのを皮切りに、
以後一年の間に六万三千担を超えるアメリカ綿花を購入した。この処置で原綿コストの上昇をある程度、抑えることが
でき、一九三一年の通年ではなお綿糸一梱当たりの純益は一〇元余りの水準を維持した。
　翌三二年も、割安なアメリカ綿花の購入はさらに増加して四万二千担に迫り、全体の四〇％以上を占めた。この年は
湖南綿花も下落したので、一梱当たりの原綿コストは通年で一四七・四四元にまで低下した。しかしすでに深刻化しは
じめていた農村恐慌は、農民の購買力を低下させ、ひいては綿糸に対する需要も減退させていた。そのため、綿糸価格
は四四元以上の暴落にみまわれ、一梱当たりの損益は、一・七七元の欠損に転落した。翌三三年は、綿糸価格がさらに
二三元以上暴落して、欠損は一五元余りに拡大した。その結果、織布部門の欠損も加わって、この年の欠損総額は四五
万元を超す莫大な額に達した。
　表－一の生産コストには、労賃、燃料費、物品費等の直接コストだけではなく、折旧（減価償却費）、官利（公約配
当金）などの間接コストも含まれている模様であるが、一九三一年が七六・五元と異常に高いほかは、六〇－六六元で
大差はない。一九三一年が異常に高いのは、原綿を急遽アメリカ綿花に切り替えたため、それまで短い繊維の地元綿花
用に調節してあったローラーが、長い繊維のアメリカ綿花を巻き込んでしまって、たびたび故障を起こし、作業効率が
低下したことも一因のようである(３)。
　しかし逆に、アメリカ綿花の大量使用は、湖南第一紗廠の綿花打込率を大幅に改善するプラスの作用ももたらした。
湖南第一紗廠の生産する綿糸は、一梱当たり三三〇斤と普通よりも一〇斤ほど多めであったことを考慮にいれても、一
九三〇年までの綿花打込率は最高で四〇〇斤を超え、極端に効率が悪かった。通例では廃綿率は一〇－一五％程度であ
るが、一九三〇年の湖南第一紗廠では二〇％以上に達したのである。それが、アメリカ綿花を使用した一九三一、三二
年には、打込率はそれぞれ三六八斤、三七四斤と大幅に改善され、廃綿率は通常の範囲内におさまることになった(４)
。湖南産の在来種綿花が、製造工程で多くの屑綿を出したのに対して、アメリカ綿花は挟雑物が少なく、屑綿も少なか
ったからである。
　以上のような次第で、アメリカ綿花の大量使用は、プラス、マイナス両面の作用があり、それが湖南第一紗廠の営業
成績にあたえた影響も、にわかには判定しがたいところがある。ともあれ、湖南第一紗廠の営業成績は、一九三一年を
境にして、明暗を分けることになった。
　このような状況は、一月毎の損益をみれば、より明確になる。図－一は、月毎の採算状況を推計してみたもので、湖
南第一紗廠の原綿コスト（表－一のＡ）と綿糸出荷価格（表－一のＤ）は、岳麓牌一六番手綿糸および常徳綿花の長沙
における毎月の市価（付表－一のＥ、Ｈ）に連動して月毎に変化し、生産コスト（表－一のＢ）は年間を通じて不変で
あったという仮定にもとづいて、出荷価格と総コストの推移を導き出している。
　一見して分かるように、一九三一年七月までは、太線の出荷価格が常に細線のコストよりも上位にあったのが、大洪
水による常徳綿花の暴騰で、九月にはコストがついに二八〇元を超えて、出荷価格を二〇元以上も上回る逆転が起こっ
てからは、一進一退の状況がつづき、三二年末以降はコスト割れの状況が定着した。その主な原因は、一九三一年後半
こそ原綿コストの急激な上昇に求められるのであるが、一九三二年以降は明らかに綿糸出荷価格が一〇〇元以上の崩落
に見舞われたことに由るものと分析できる。大洪水による原綿コストの暴騰は、たしかに業績悪化の時期を早めはした
が、その影響は一時的なものであった。換言すれば、たとえ大洪水が発生しなかったとしても、一九三二年以降の業績
悪化は避けられない事態であったと考えられる。
　総じていえば、湖南第一紗廠の採算状況は、一九三一年半ばまではおもに「花賤」に由来する好成績をあげていたの
であるが、その「花賤」が六月の大洪水でご破算になって以降は、農村恐慌にともなう急激な「紗賤」によって、深刻
な業績悪化に追い込まれたものと、推定される。湖南第一紗廠の「黄金時期」は、農村恐慌の到来とともに、終わりを
告げたのである。
２　内陸民族紡の「黄金時期」
　一九二〇年代末から三一年にかけて好況を謳歌したのは、湖南第一紗廠にかぎった現象ではなかった。久保亨氏の詳
細な経営分析によれば、一九二八年から三一年にかけて中国の紡績業界は、天津の一部の紡績工場が欠損を出していた
のを例外とすれば、全般的に好調で、表－二のように払込資本金利益率の総平均は四年連続で二桁台を記録した。しか
しこの総平均も、農村恐慌の深刻化とともに急速な下降線をたどり、三四年にはついにマイナスに転じた。
　このような全般的な趨勢の中でも、とくに目を引くグループは、久保氏が華北内陸地帯と分類した四つの地方民族紡
（石家莊の大興、唐山の華新、衛輝の華新、楡次の晋華）である。華北内陸地帯では、ほかの地帯よりも三年ほど早く
一九二五年にはすでに、好況期に入っていた。払込資本金利益率の平均は、一九二五年に二七・六％に達して以降、一
九二九年を唯一の例外として三一年まで一貫して二〇％以上を保持し、最高の年、一九二八年にはついに三〇％を超え
た。この間一九二九年を除いては、つねに全国の総平均を一一－一七％も上回る抜群の好成績を収めた。まさしく、一
九二五－三一年は内陸民族紡の「黄金時期」であった。
　しかし一九三二年以降の景気後退局面では、華北内陸地帯は全国平均に比べ、業績悪化がやや足早であった。それだ
け内陸民族紡は、農村経済の好不況に影響されやすい体質であったことを物語っているのであろうか(５)。
　久保氏の算定方式に基づき、湖南第一紗廠の払込資本金を二二八万元として計算すると、表－二のように華北内陸地
帯の平均に比べ、一九二八、二九年はやや高く、三〇年以降はかなり低い利益率になる。その原因は主として、一九三
〇年は、五月の李宗仁、白崇禧ら「中華民国軍」の長沙占領、七月の「紅三軍団」の長沙占領などによる生産の阻害、
三一年は前述の大洪水による原綿の暴騰に求めることができる。
　詳細に比較すれば、各工場あるいは各地方固有の条件が反映して、利益率にも若干の差異が認められるものの、全体
としてみれば、一九二五年から三一年にかけて内陸民族紡が、第一次世界大戦期の民族紡績業「黄金時期」に匹敵する
好況を謳歌していたことは、否定できない。
　よく知られているように、上海、天津などの沿海都市と、大部分の内陸地帯とでは、工業化のための条件が大いに違
っていた。工場の建設、技術者の確保、労働者の募集等等、あらゆる点で、内陸地帯では沿海都市に比べ、格段に大き
な困難がともなった。湖南第一紗廠でも、江蘇、湖北など外省出身労働者の採用が湖南人の省ナショナリズムを刺激し
て、係争の種になったが、先進地帯から熟練工を招聘することなしには、操業にこぎつけることは不可能であった(６)
。
　技術、労働力などの質の格差は、当然生産コストにも跳ね返ってきた。表－三は一六番手綿糸一梱につき、湖南第一
紗廠の生産コストと、『七省華商紗廠調査報告』にみえる上海および地方での生産コストの平均とを比較したものであ
る。それぞれ費目のたて方が異なっているため、内訳は若干の出入りがあるものと予想される。また調査の年もややず
れているので、厳密な比較は期しがたいが、上海と地方の格差を大ざっぱに知るには、さして問題はない。
　まず、一九三一年における上海と地方の比較からみると、生産コストの合計で、すでに一五元近くの開きがある。内
訳では労賃がほぼ拮抗している以外は、すべて地方の方が多くの出費を強いられている。とくに燃料とその他の開きが
大きい。そのような地方民族紡の中でも、とりわけ湖南第一紗廠は、燃料と物品の費目は低く抑えているものの、労
賃、事務費などがずば抜けて高いところから、合計では上海民族紡に比べ、じつに一七元近くも多くの生産コストを要
した。一九三三年における湖南第一紗廠の労賃は、二二元余りで、一九二二年の二四元余りと比べても、あまり改善さ
れた形跡はなく、他の二倍に近い有り様であった。労働者一人当たりの賃金は、湖南第一紗廠がずば抜けて高給であっ
たという事実はないから、結局のところ、湖南第一紗廠の労働生産性は、ほかに比べ半分程度であったという計算にな
る。
　問題は、湖南第一紗廠に典型的なように、沿海都市の民族紡に比べて三～四割も割高な生産コストを必要とした内陸
の後進民族紡がなぜ、一九二五－三一年に限っては、沿海都市の先進民族紡をはるかに凌ぐ利益率を達成しえたのか、
ということである。この疑問に対して、ただちに思い当たる要因は、内陸民族紡のおかれていた立地条件である。
　農村在来織布用の太糸生産に特化していた内陸民族紡は例外なく、原料立地、販売立地に恵まれていた。綿作地帯の
中に設立された内陸民族紡は、いささか粗悪にしても、太糸用の原綿には十分な地元綿花を使用することで、原綿手当
の流通経費と中間マージンを最小限に抑えることができた。また従来からの綿作地帯は、同時に農村織布業地帯でもあ
った。内陸民族紡は、在来織布業が原料とする二〇番手以下の太糸を地元農村に供給することで、製品販売における流
通経費と中間マージンも大幅に節減することができた。
　上海、天津などの沿海地帯にくらべ、割安な価格で原綿を購入し、割高な価格で綿糸を販売することのできた内陸民
族紡は、そのプラスマイナス分、より多くの利潤を得ることができたわけである。久保氏の提供している資料による
と、河南省の衛輝（汲県）にあった華新紗廠では、一九二三－三〇年八年間の平均で、上海に比べ原綿コストは一担当
たり三・〇三元、約六％低く、綿糸出荷価格は一梱当たり一七・二七元、約八％高かったという。綿花打込率を三五〇
斤とすれば、綿糸一梱当たり差引二七・八七五元も、衛輝の方が上海よりも有利であったという計算になる(７)。
　出荷価格が一梱当たり二〇〇元前後であった綿糸にあって、原料立地と販売立地による差益が、三〇元近くにも上っ
たことは、生産コストにおける内陸民族紡の劣勢を補うに十分な数字である。たしかに、内陸民族紡の「黄金時期」を
闡明するに際して、立地条件に由来する差益は、基本的なファクターとして真っ先に注目されるべきである。しかし、
内陸民族紡の「黄金時期」がほかならぬ一九二〇年代後半に出来した原因を説明するためには、立地条件による差益
が、そもそもなぜこの時期にとくに顕著になったのか、そのメカニズムを時系列の面から明らかにする必要がある。
　一九二〇年代後半に、内陸民族紡の立地条件がとりわけ有利な局面を迎えた要因は、内陸地帯固有の問題として局部
的な考察をすすめるよりは、むしろ「一九二三年恐慌」以降における中国紡績業界全体の構造的変化がもたらした、い
くつかの現象の一つととらえ、中国の全体的趨勢の中から、その因果関係の糸口を模索する方が、核心に近づきやすい
ように思われる。換言すれば、「一九二三年恐慌」以降の中国紡績業の再編過程そのものが、内陸民族紡の「黄金時
期」を招来する要因を胚胎していたのではないか、という見通しのもとに、問題解決にアプローチしてみようというわ
けである。
二　再編過程への転換
　中国紡績業が初期発展の段階から再編過程に転換する分水嶺となったのは、「黄金時期」から「一九二三年恐慌」へ
の激しい景気変動であった。そこでまず、この激しい景気変動がいかなる性格のものであったのかを、マクロの視点か
ら概観した後、それが紡績業においてはいかなる規定要因として作用したかをみていきたい。
１　シェーレから逆シェーレへ
　「黄金時期」の間に、軽工業が無視できないほどの規模にまで急成長したとはいえ、中国はなお農業生産が国民経済
の大部分を占めていた。この構造は当然、対外貿易にも反映し、農産物あるいは鉱産物の第一次産品を輸出して、工業
製品を輸入するのが、その基本的なパターンになっていた。しかも輸出用第一次産品の価格は、国際市場の相場変動に
従属的に追随するのが普通であった(１)。そのため、農産物を原料とすることの多い中国軽工業は、つねに国内の農業
生産と海外の市場動向という二つの要因に、その景気動向を左右される立場におかれていた。さらに輸入代替型の軽工
業にあっては、外国工業製品の圧力も当然、見過ごすことのできない要因であった。
　図－二は、一九一〇－三二年の二十余年間にわたって、上海での輸出品価格指数と輸入品価格指数とを対比したもの
である。ただちに見てとれるように、両者の関係でポイントとなる年は、第一に一九一六－一七年、第二に二三－二四
年、第三に三〇－三一年を指摘できる。第一のポイントでは、それまでほぼパラレルであった両者の関係が崩れ、輸入
品価格指数が一方的に上昇して、大きな乖離が生じた。乖離が最大になった一九二〇年には、輸出品価格指数のわずか
一一八に対して輸入品価格指数の方は、一七一にまで跳ね上がった。しかし、この甚だしい乖離もその後は急速に縮ま
り、第二のポイントを境に逆転して、輸出品価格指数がわずかながら上位にでた。一九二六年には輸入品価格指数、一
四七に対し、輸出品価格指数は一六〇で、一三ポイント余り上回った。その後は一進一退の状態であったが、第三のポ
イントで、おもに輸出品価格指数の急落に因ってふたたび逆転がおこり、三〇年代は輸入品価格指数が上位を占めた。
　もし大まかに、輸入品≒工業製品、輸出品≒農産物と読み換えることが可能であるとすれば、中国ではシェーレ（工
業製品価格と農産物価格の鋏状価格差）が、第一次世界大戦後期から急速に拡大して、一九二〇年にそのピークに達し
たが、それ以後は急速に縮小に向かい、一九二三年をさかいに逆転して二六年まで「逆シェーレ」ともいうべき状況が
生じた後、一九二〇年代後半は一進一退で推移し、一九三一年にいたって農産物価格の暴落による再度のシェーレが出
来した、と解釈できる(２)。
　このような趨勢は、沿海都市での通関レベルにおける輸出入品価格指数にのみ現れる現象ではない。図－三は、華北
における農産品と製造品の卸売物価指数を対比したものである。一九一五年から一七年まで製造品と同じく騰勢にあっ
た農産品は、一七－一九年の間急落に転じ、一九年には農産品の九七に対し、製造品は一三二とシェーレは最大の幅に
なった。その後は、農産品が急騰して、二三年にはシェーレは解消した。二三－二五年の間は、逆シェーレともいうべ
き状況が進行し、その後二七年まで三〇ポイント近くの乖離がつづいたが、二八年からは解消に向かい、三一年に至っ
てふたたび製造品が上位に立って、シェーレ状態に回帰した。
　さらに図－四は、江蘇省武進県における農産物売却価格指数と輸入品購買価格指数とを対比したものである。輸入品
は、十九品目中一品目を除いてすべて工業製品とみなしてよいものである(３)。
　一九一五年から一九年にかけては、農産物売却価格がやや下落気味であったのに対し、輸入品購買価格の方は、二一
年まで急騰しつづけた。一九一九年には、農産物売却価格指数の九四に対し、輸入品購買価格指数は一四六に達し、そ
の乖離は五二ポイントにも及んだ。しかしその後は、農産物の方が急騰をはじめて、一九二二年には一五二まで上が
り、若干下落した輸入品の一四九をわずかながら上回った。二三年からは一進一退があって、先の二つのデータとはや
や様相を異にするものの、二〇年代後半は二八年における急接近を除いて、概して農産物売却価格指数が上位にあっ
た。その状態は一九三〇年まで続いたが、三一年には農産物が一七三に下落したのに反して、輸入品の方は一九二に急
騰して、ふたたびシェーレが生じた。
　上海での輸出入品価格指数、華北での農産品、製造品卸売物価指数および武進での農産物売却価格、輸入品購買価格
指数、この三者の間には、以上見てきたようにいささかの出入りは認められるものの、基本的な点での相違はない。三
つのデータが一致して指し示すところによると、中国では沿海都市でも内地農村でも、第一次世界大戦後半から工業製
品価格の急騰でシェーレが進行して、「黄金時期」の一九一九年から二〇年にかけてピークをむかえた後、急速に縮小
にむかい、「一九二三年恐慌」に至る一九二二年－二三年の間にほぼ解消した。その後はむしろ農産物価格の方が上位
にあって、逆シェーレとでもいうべき状況が二六年まで進行した。それ以降は、データ毎にややまちまちの嫌いはある
が、逆シェーレの状況は徐々に解消の方向に向かい、やがて一九三一年前後になると、農産物価格の急落でふたたびシ
ェーレが顕著になった。
　一九一〇年代後半から三〇年代前半にかけての中国の物価動向は、一九二三年と三一年という二つのポイントをさか
いに、シェーレから逆シェーレへ、そしてふたたびシェーレへというジグザグのコースを歩んだのである。
　以上のような変遷は、一九一〇年代後半から一九三〇年代前半にかけて、中国の民族工業がたどった景気動向と、比
較的よく一致している。第一次世界大戦後期から急速に拡大したシェーレは、民族工業の勃興にとって、もっとも理想
的な市場条件を提供し、「黄金時期」を招来した。しかし、一九二〇年以降はシェーレの縮小につれ、空前の好況も後
退しはじめ、二二年半ばには不況色が濃厚になって、やがて「一九二三年恐慌」に突入していった。一九二三年以降の
逆シェーレのもとで、景気は低迷をつづけたが、二六年前後をピークに逆シェーレが解消に向かうと、景気も回復しは
じめ、二八年には好況といってもよい状況が到来した。この好況は四年余り持続した後、一九三一年からの農村恐慌と
ともに、後退局面を迎えたのである。
　一九三一年以降のシェーレは、一九一〇年代後半のそれとは違って、民族工業に不況をもたらした。一九一〇年代後
半のシェーレがおもに工業製品価格の高騰に起因したのに反し、一九三一年以降のそれは、もっぱら農産物価格の暴落
に因る、という明確な相違が、相反する結果をもたらしたものと考えられる。中国民族工業のよってたつ基盤である農
村経済が、一九一〇年代後半には工業製品の高騰にもかかわらず、農産物価格の堅調により比較的安定していたのに対
し、一九三〇年代前半は農産物価格の崩落で疲弊の極におちいったため、民族工業の製品は最大の市場で苦境に立たさ
れることになったもののようである。
　このような変動の原因を完全に解明するためには、おそらく当時の中国のマクロ経済を世界経済との関連から分析す
る相当規模の作業が必要であろうが、ここでは以下の行論に欠かせない範囲でのみ、最小限の考察を加えておくことに
したい(４)。
　まず鍵になるのは、中国が対外貿易では当時世界でほとんど唯一、銀本位制の国であった点である。図－五のよう
に、金本位のポンドスターリングと銀本位の海関両との為替レートは、一八六〇年代以来半世紀以上にわたって銀安傾
向が進行していた。一海関両当たり、一八六四年には七シリング五ペンスであったのが、一九一五年には二シリング七
ペンス八分の一と、ほぼ三分の一にまで下落した。この銀安は、輸出入品の銀建て価格を上昇させた。図－五の指数で
は、輸入品が一八八四年の三六・一から一九一五年の一一〇・〇へ、輸出品が同じく三四・五から一一二・九へ、それ
ぞれ三倍以上に上昇した。
　ところが、第一次世界大戦の勃発とともに、この半世紀以上にわたる銀安傾向は、一転して急激な銀高にかわった。
一九二〇年には、一海関両は六シリング九ペンス二分の一にまで急騰し、ほぼ一八六七年の水準にまで戻した。半世紀
もの長きにわたって下落しつづけた銀価が、わずか四年間で回復したことは、第一次世界大戦時期の為替変動の激しさ
を物語っている。それにもまして注目に値するのは、銀の急激な高騰にもかかわらず、輸入品の銀建て価格が下落する
どころか逆に高騰していることである(５)。
　その主な原因は、欧米諸国および日本での物価が第一次世界大戦時期に銀高のペースを上回る暴騰をつづけたことに
よる。例えば、イギリスでの卸売物価指数（一九一〇－一四年＝一〇〇）は、一九一四年の一〇三が一九二〇年には三
〇四に急騰した。その結果、輸入品≒工業製品の銀建て価格は、激しい銀高にもかかわらず逆に上昇さえしたのであ
る。これに対して、輸出品≒農産物の銀建て価格は、銀高効果がある程度浸透して、一九一九年までは横ばい状態のま
ま推移した。こうして輸入品≒工業製品の銀建て価格指数が、輸出品≒農産物の銀建て価格指数を五三ポイントも上回
る状態が、一九一九年に出来したのである。
　国際的な規模で進行したこのシェーレこそ、第一次世界大戦時期に中国の民族工業が勃興する一つの大きな原動力と
なった。輸入品≒工業製品の高騰は、中国国産の工業製品の市場価格にもはねかえって、その高騰を促した。一方、輸
出品≒農産物の価格低迷は、原料価格の安値安定を意味した。中国国産の原料を使用する民族工業にとっては、原料安
の製品高という理想的な市場環境が生み出されたのである。このような理想的な市場環境の「黄金時期」に、国産の原
料を加工する輸入代替型の軽工業が、急速な発展を遂げることになったのである。
　だが農業と手工業の在来セクターが国民経済の大部分をしめていた当時の中国では、あまりに急激なシェーレとそれ
にともなう近代セクター＝民族工業の急成長はおもに、二つのリアクションを招いたものと思われる。第一は、在来の
手工業がなお工業に対抗している分野では、高騰しすぎた工業製品にかわって、手工業製品がその分売上を伸ばして工
業製品の市場を狭めるとともに、工業製品のいきすぎた高騰を抑制する。第二に、工業原料となる農産物は、相対的な
値崩れから農民の生産意欲の減退をまねき、やがて生産減少による反騰にいたる。とくに「黄金時期」のように、わず
か数年の間に生産力が数倍にも急増したケースでは、需給関係の急変が、深刻な製品過剰と原料不足をもたらし、製品
価格の急落と原料価格の急騰をよぎなくした。
　「一九二三年恐慌」は、この原料高の製品安という市場環境が極度に進行した現象であった。しかも二〇年代は、世
界的な傾向としては、第一次世界大戦時期とはうってかわって、デフレの傾向が顕著であった。イギリスでは、一九二
〇年に三〇四の最高峰を極めた卸売物価指数は、二〇年代前半に、一瀉千里の下落をみ、二三年には、一五六まで下が
った。二四、五年には、微少な一時的反騰がみられるものの、その後も世界恐慌をはさんで下落し続け、一九三三年に
は九八にまで下がった。一方、同じく一九二〇年にピークを記録した銀高傾向も、二一年には一海関両当たり三シリン
グ一一ペンス一六分の七と、わずか一年で半分近くにまで反落し、一九三三年には一シリング二ペンス一六分の一三
と、ピーク時の五・五分の一にまで暴落した。
　これら二つの世界的規模の現象は、中国に以下のような影響を及ぼした。まず輸入品≒工業製品は、銀安であるにも
かかわらず、欧米先進国でのデフレ傾向の影響で、二三年まではむしろ下落さえした。二三年以降は、さすがに上昇に
転ずるが、その勢いはきわめて微弱であった。これに対して、輸出品≒農産物は、欧米先進国でのデフレにもかかわら
ず、急速な銀安傾向にかてて加えて、民族工業の原料需要急増による国内需要の堅調に支えられて、根強い上昇傾向に
あった。ある場合には、中国産の原料の方が、外国産に比べてかなり割高になるケースもでてきた。
　その結果、第一次世界大戦後期から戦後にかけてのシェーレは、「一九二三年恐慌」の時期に完全に解消したばかり
でなく、二〇年代半ばには、輸出品≒農産物価格指数が、むしろ輸入品≒工業製品価格指数を大きく上回るにいたる。
急激なシェーレの直後に、引き続き出来したこの逆シェーレともいうべき状況は、勃興まもない中国の輸入代替型軽工
業に、原料の調達、製品の生産・販売の両面にわたって新たな対応を迫った。「黄金時期」の極端なシェーレのもとで
は、工業製品は企業経営の良否にかかわらず、生産しさえすれば利潤が期待できるような一時期があった。ところが、
逆シェーレの状況では、企業間の経営格差が大きく営業成績を左右することになった。原料コストを削減し、製品の付
加価値を高めることが、企業の至上命題となった。
　しかも当時の中国では、不況下における経営の合理化は、企業間競争の激化ばかりでなく、中国資本の企業と外国資
本の企業の格差をも顕在化させる結果をもたらした。とくに第一次世界大戦期から中国への資本進出を本格化した日本
企業は、「一九二三年恐慌」を機に中国市場での優位を確立しはじめた。「一九二三年恐慌」以後の中国経済は、この
ように逆シェーレのもと、農業生産が一定の活況を呈する一方、工業は調整局面に入り、淘汰による企業の再編成が進
行しつつあった。
　しかし、一九二九年アメリカに端を発した世界恐慌が、やや時間をおいて一九三一年に中国にも影響を与えはじめる
と、農産物価格が工業製品価格に先だって崩落を開始し、一九二〇年代の逆シェーレは解消して、ふたたびシェーレが
生じた。一九二〇年代後半における農業生産の一時的活況はたちまちのうちに萎縮してしまい、一九三〇年代前半は「
農村恐慌」が吹き荒れることになった。
２　「黄金時期」以降の中国紡績業
　前節でみたような中国経済のマクロの動向は、一九一〇年代後半から三〇年代前半にかけての中国紡績業の動向をい
かに規定していったのであろうか。ごく大まかに、シェーレから逆シェーレへの転換を背景とする中国紡績業の展開を
追ってみることにしたい。
　第一次世界大戦期におけるシェーレは、紡績業では「紗貴花賤」（原綿安の綿糸高）という市場環境としてあらわ
れ、莫大な利潤をうみだした。その利潤がさらに紡績業への投資意欲をかきたてた。こうして惹起された「黄金時期」
の紡績工場建設ラッシュは、原料綿花と製品綿糸の両面にわたって中国市場の需給関係を一変させた。
　まず原綿の需給関係は、どう変化したのであろうか。「黄金時期」に生産力をいっきょに三倍以上に膨張させた中国
紡績業は、当然その原綿需要においても相応の激増をみせた。一錘当たりの年間原綿消費量を二・一担と仮定して推計
すれば、中国紡績業の原綿需要は、一九一五年の二〇四万担から二一年には三九三万担にほぼ倍増し、さらに、二五年
には六九七万担と、五〇〇万担近くも増加した計算になる。これに対して、中国の綿花生産高は一九一八年の一〇二二
万担、一九年の九〇三万担という二年続きの豊作の後、二〇年六七五万担、二一年五四三万担と二年にわたる不作で、
いっきょに半分近くに減少してしまった。しかも中国の在来種綿花は、繊維が太くて短いため、そもそも紡績用にはあ
まり適していなかった。ある推計では、中国綿花の中で純然たる紡績用といえるものは一七〇万担程度しかなく、一六
番手までなら、なんとか紡績用の原綿として使用できる綿花を含めても、四〇〇万担をわずかに超える程度しかなかっ
たという。したがって中国では大体一九二一年を境にして、国産綿花だけでは国内紡績用の原綿を手当できないという
状況が出現したものと推測される(６)。
　需要の急増と供給の急減あるいは絶対的不足という背反する要因の挟撃を受けて、中国綿花相場は一九二一年後半か
ら暴騰した。例えば、当時中国の代表的な紡績用原綿であった通州綿花の上海での現物相場は、一九二一年三月の二三
・七五両という底値から、わずか半年後の九月には三七両まで五五パーセント以上も暴騰した。その結果、中国の綿花
相場は、折から進行していた猛烈な銀安傾向にもかかわらず、国際綿花相場、とりわけ中国綿花と用途を同じくするイ
ンド綿花の相場に比べて、割高感が急速に高まった。「黄金時期」をもたらした不可欠の要因が、中国綿花相場が一九
一八年後半から二〇年前半にかけて国際綿花相場から隔絶したような安値安定の相場を呈したことにあったとすれば、
二一年後半以降の事態が、まったく逆の結果をもたらすであろうことは、明白であった。
　「黄金時期」後期に顕在化したこのような中国綿花の需給逼迫は、国内流通の面でも、国際貿易の面でも従来の様相
を一変させる可能性をはらんでいた。
　一方、製品綿糸の需給関係も一九二一年から二二年にかけて、重大な転機をむかえた。中国農村の在来織布業におけ
る機械製太糸（二〇番手以下）の消費高は、十九世紀末年にほぼ四百万担の水準に達したあと、二十世紀にはいってか
らは一貫して四百万担前後で停滞してきたものと推測される(７)。中国紡績業はおもに、この四百万担とみこまれる農
村の太糸市場をインド、日本などの外国綿糸から奪回することで、成長を続けてきたのである。ところが、仮に一錘当
たりの綿糸年産高を一・九担とすると、中国紡績業の綿糸生産高は一九一五年の一八五万担が二二年には四八七万担に
も増加したことになり、農村市場から外国綿糸を完全に駆逐したとしても、なお一〇〇万担近くの生産過剰に直面した
計算になる。
　しかも実際には、四百万担とみこまれる太糸市場のパイが、「黄金時期」には若干の縮小にみまわれることすら、あ
りえたのではないかと推測させる材料が二、三ある。
　図－六のように、江蘇省武進での機械製綿糸の小売り価格と、綿花価格と農工労賃から割だした手紡糸コストとを比
較してみると、「黄金時期」に外国綿糸の投機的暴騰につられて中国綿糸も実需とかけ離れた暴騰を続けたので、一九
一五年までは手紡糸コストとほぼパラレルであった機械製綿糸の小売り価格は、一九一八年から一九年にかけて手紡糸
コストの二倍近くにまで急騰した。そのため、中国の農村ではこの時期、暴騰した機械製綿糸に見切りをつけて、ふた
たび手紡糸を織布の原糸に使用するといった事態が、かなり広範に発生したようである。
　徐新吾氏の推計では、中国農村での手紡糸の消費高は、最盛時一八六〇年の六二五万担から一九一三年には四分の一
以下の一四三万担まで減少したものの、一九二〇年には倍増して二八二万六千担まで回復したという(８)。これほど劇
的な手紡糸の復活があったとすれば、中国農村における機械製太糸の需要に減退がなかったとは、到底考えられない。
ともあれ、四百万担のパイ自体が縮小を予想されるうえに、一九二二年にはなお、一二〇万担を超える外国綿糸の輸入
（当時はすでに、二〇番手超過の細糸が多くを占めるようになってはいたが）も確認されるのであるから、中国紡績業
における太糸の生産過剰という事態は、どの点からみても否定しがたい事実であった。
　紡績用良質綿花の絶対的不足と農村市場向け太糸の生産過剰という、原料と製品の両面にわたる需給関係の逼迫は、
「花貴紗賤」（原綿高の綿糸安）という市場環境をうみだし、やがて中国紡績業の「一九二三年恐慌」を引き起こす一
つの要因となった。このような性質をもつ「一九二三年恐慌」への対応をめぐって、中国紡績業界には両極分解の傾向
が濃厚にあらわれてきた。
　一つの方向は、中国農村の太糸需要がすでに限界に達したものとの判断から、改良土布などの原料綿糸になる二〇番
手超過の細糸に生産シフトをして、新たな市場を開拓しようとするものである。二〇番手超過の細糸は、農村の手紡で
は生産できないうえに、原綿コストの比率が低く、付加価値の高い製品であるところから、原綿の割高と手紡糸の反撃
に由来する「一九二三年恐慌」を克服するのには、最適な選択であった。
　いま一つの方向は、あくまでも農村市場向け太糸の生産を続けるために、紡績工場の建設をそれまでの沿海都市立地
型から内陸立地型に改め、原料市場、販売市場との接近による流通経費の節減で手紡糸に対する競争力を強化して、太
糸市場の維持、拡大を図ろうとするものである。
　概していえば、前者の試みは資本力、技術力などを備えた日本資本の紡績工場（「在華紡」）が終始主導権を握って
進め、後者の試みはもっぱら中国資本の紡績工場（民族紡）によって進められた。こうして中国紡績業界は「一九二三
年恐慌」以降、細糸への生産シフトを推進する「在華紡」と太糸に特化した生産を続行する内陸部の民族紡に、両極分
解する傾向が生じ、太糸に特化した初期段階の単層構造から再編期の「重層構造」への転換を開始したのである。
三　一九二〇年以降の綿花流通
　「一九二三年恐慌」をはさんで、顕在化した中国綿花の需給逼迫と中国紡績業の重層化という二つの現象は、その後
の中国の綿花流通にいかなる変化をもたらしたのであろうか。ここでは、一九二〇年代から三〇年代前半にかけての綿
花流通の変化を、対外貿易と国内流通の二つの面から考察してみよう。
１　綿花貿易の趨勢
　十九世紀後半以来、中国はずっと綿花輸出国であったが、一九一九年（輸出一〇七万二千担、輸入二四万二千担）を
最後に、一九二〇年（輸出三七万六千担、輸入六八万八千担）からは綿花輸入国に転じ、一九三六年まで入超が続いた(
１)。「黄金時期」以降、国内紡績業の飛躍的な発展に比して国産綿花の生産が順調に伸びなかったのが、最大の原因で
ある。
　表－四のように、一九二〇年までは最高でも四〇万担をわずかに超える程度にすぎなかった中国の綿花輸入は、二〇
年六八万八千担、二一年一六九万担、二二年一八五万八千担とめざましく増加した。その国別内訳は必ずしも一定の傾
向を示しているわけではないが、一九二〇年代前半はインド綿花の輸入が大宗を占め、後半からはアメリカ綿花の輸入
が比重を増してくる。したがって、一九二〇年以降の中国の綿花貿易は、一九二五、六年あたりを目処に二つの段階に
区別して考えるのが、適当なように思われる。
　一九二〇年以降、「黄金時期」の紡績工場建設ラッシュに歩調を合わせるかのように、まずインド綿花の輸入が急増
した。インド綿花はアメリカ綿花に先立ち、一九一九年後半から暴落を開始していた関係から、一九二〇年にはいる
と、銀高要因もくわわって中国綿花に比べても割安感が強まった(２)。
　その結果、インド綿花の輸入は二〇年四一万九千担、二一年九八万一千担、二二年一三七万担としりあがりに急増し
た。「黄金時期」に進行した国産の紡績用綿花の絶対的な不足は、まずはとりあえず、中国の在来種綿花と性質を同じ
くするインド綿花の輸入急増で賄われたわけである。当時なお、農村市場向けの太糸生産に特化していた中国紡績業に
とって、太糸紡出に適したインド綿花は中国綿花の代替品として最適であった。中国綿花相場が国際綿花相場に比して
割高に転じた当時にあって、割安のインド綿花を手当することは、営業上必須の処置になった。
　しかし、「黄金時期」後期からの中国綿花割高局面で、割安なインド綿花を手当することは、中国の紡績工場すべて
に可能なわけではなかった。第一にインド綿花を輸入するに当たっては、綿花商社との緊密な連携と長期的な金融上の
信用保証が不可欠であるが、多くの民族紡はそのような条件には恵まれていなかった。第二にインド綿花は、中国綿花
に比べて色黒で塵埃が多い関係から、使用に当たっては高度な混綿技術と、整綿段階での特別な塵埃除去装置が必要で
あるが、やはり多くの民族紡はそのような技術と装置はもっていなかった。結局のところ、一九二〇年代前半に臨機応
変に、割安なインド綿花の手当によって原綿コスト削減の利益を享受しえたのは、大半が「在華紡」に限られていた。
　そのような状況は、表－五に示したボンベイ港積み出し綿花の対中国輸出における日本商社の取扱い比率の変遷状況
にも反映している。ボンベイ綿花の対中国輸出が大量化した一九二〇年以降、その中で日本商社が占める取扱い比率
は、三分の二強から次第に上昇し、中国綿花の割高感が極限に達した「一九二三年恐慌」の年には、ついに四分の三を
占めるまでになった。この比率がもつ重みは、ボンベイ港積み出し綿花の対日本向け輸出における日本商社の取扱い比
率が、一九一〇年代後半で六七・五－七五・五％であったことと対比すれば、自ずから推察できる。この時期は、日本
紡績業においてもまだ太糸生産が主流で、インド綿花の重要性はなおいささかも低下していなかった。インド綿花手当
の状況でいえば、一九二〇－二三年の「在華紡」はすでに、一九一〇年代後半における日本国内紡績業の水準に達して
いたことになる。原綿需給の面でも、「在華紡」は日本紡績業が国内における太糸生産の行き詰まりを、中国への生産
拠点のシフトによって打開しようとする試みであったことがわかる。
　だがその後、ボンベイ綿花の対中国輸出における日本商社の取扱い比率は、一九二六－二七年に八六％まで一時的な
急上昇を記録したこともあるが、この年は対中国輸出の総量自体が一九万八千俵と例年の半分近くに激減した例外的な
年であって、全体的な傾向としてはやはり緩やかな低下を続け、さらに一九三〇年代に入ると三分の一近くにまで急激
に低下した。その原因は、「一九二三年恐慌」以降「在華紡」が進めた経営戦略の転換にあったと考えられる。農村市
場の太糸需要飽和が露呈した「一九二三年恐慌」を契機に、「在華紡」は既述のように、採算の悪化した太糸から農村
市場の手紡糸と競合しない細糸への生産シフトを指向しはじめた。そのため、太糸用原綿であるインド綿花は、「在華
紡」にとっては相対的に重要性が低くなりはじめ、むしろなお太糸生産に特化していた民族紡にとってこそ、その営業
成績の死命を制しかねないほどの重要性を持ちはじめていたのである。このような傾向は、「在華紡」の高番手化が軌
道にのりだした一九二五年以降しだいに顕在化しはじめ、一九三〇年代にはいって決定的になる(３)。
　一九二〇年代の中国紡績業、就中「在華紡」の経営戦略におけるインド綿花の価値は、以上のように「一九二三年恐
慌」をはさんで、大きく転変した。そしてこの変化が、ボンベイ港積み出し綿花の対中国輸出における日本商社の取扱
い比率を一九二三年以降の漸落から一九三〇年代の急落へと導いたのである。
　「在華紡」にとってインド綿花の価値が相対的に低下していったのに反比例して、細糸紡出に適したアメリカ綿花が
重要性を増してきた。とりわけ一九二五年以降「在華紡」の高番手化が本格化しはじめると、細糸用良質原綿の絶対量
が不足していた中国では、アメリカ綿花に対する需要が急増した。中国で生産された代表的な細糸は、改良土布の原糸
に使用されることの多かった四二番手綿糸である。表－六の上海での混綿例からもわかるように、一九三〇年代に入っ
ても、四二番手綿糸を生産するためにはアメリカ綿花が必要不可欠であった。
　アメリカ綿花の中国への輸入高は、表－四のように一九二五年の一四万六千担から二六年、五〇万六千担、二七年九
一万七千担と激増し、二八年にはいったん四八万九千担まで後退したものの、増加の基調は変わらず、三〇年には一一
四万四千担と、ついに百万担の大台をこえた。
　それ以前にも、一九二一年に一度、五一万七千担というアメリカ綿花の輸入が記録されたことがあるが、二五年以降
の急増とはその事情を異にしていた。当時の中国における代表的な紡績用原綿であった通州綿花の担当たり上海相場
と、ミドリングのニューヨーク相場（一ポンド当たりセント）に為替レートを掛け合わせて担当たり規元両に換算した
値とを比較した図－七から、その経緯をうかがうことができる。
　年毎にくわしく観察していくと、アメリカ綿花の暴騰と急激な銀安がかさなった一九二〇年七月には、ミドリングの
換算値は五五規元両に迫り、三一規元両の通州綿花とはかけ離れた高値にあった。それが、翌月からはじまったアメリ
カ綿花の崩落とともに、両者の価格差は急速に縮小し、折からの激しい銀安にもかかわらず、二一年六、七月には、一
時的ながら二五両にまで下落したミドリングの換算値がついに、二六－二七両の通州綿花よりも一－二両の安値をつけ
る逆転現象が起こった。翌八月にはミドリングの換算値の方が一両余り高くなるが、九、一〇月はふたたび通州綿花の
方が割高に転じた。結局一九二一年の夏から秋にかけては、銀建て価格ではミドリングの方が通州綿花よりも割安とい
う、空前の事態が起こったのである。一九二一年の段階では、「在華紡」もふくめて中国紡績業はなお、二〇番手以下
の太糸生産に特化していたのであるから、この年におけるアメリカ綿花の輸入急増は、もっぱら通州綿花よりも割安に
なったその価格に起因していると考えざるをえない。
　上海の綿花市況でも、すでに一九二一年四－六月の段階で、「アメリカ綿花は担当たり二七両前後になった。その安
値はほとんど空前のもので、各工場は争って購入し、その数量は非常に多い」と、この年のアメリカ綿花の輸入激増を
予想させる観測をしていた(４)。
　そして九月になると、アメリカ綿花の輸入量はすでに、「累年のレコードを破り七万五千俵より十万俵に達し更に近
き先物の契約巨額に上れり」と空前の規模に達した。市況ではその原因を、「昨年度に於ける支那棉の不足に因る所な
るが他方支那棉花不足の結果として市価昴騰せるに米棉安値買なるに拠れり」とみなしていた(５)。
　一九二一年のアメリカ綿花輸入急増は、中国綿花の需給逼迫による騰貴とアメリカ綿花の暴落が一致した結果にほか
ならなかった。事実、ミドリングと通州綿花の価格逆転現象が解消するとともに、アメリカ綿花の輸入は急減した。一
九二二年夏から乖離しはじめた両者の価格差は、二三年一二月には一八両余りにまで広がり、一九二〇年頃の状態にも
どった。この価格差の開きに、「一九二三年恐慌」の影響もくわわって、一九二三年のアメリカ綿花輸入量は、七万三
千担にまで激減した。
　このように一九二三年までのアメリカ綿花の輸入動向は、中国綿花との価格関係と密接な相関関係をたもっていた。
ところがそれ以降になると、両者の価格関係だけには還元できないような局面が、いくつか観察されるようになる。
図－七にたちもどってみると、ミドリングと通州綿花の価格関係は、一九二五年から二六年にかけて、極めて接近ある
いは逆転さえしている時期もみうけられるが、一九二七年半ばから三一年初頭にかけての四年近くの間は、ミドリング
換算値の方がほぼ一貫して五－一〇両高めの状態がつづいていた。それにもかかわらず、逆に一九二六年以降のアメリ
カ綿花輸入量は、二八年のやや大きな反落をともないながらも、百万担の大台突破にむかって急増したのである。とく
に一九三〇年には、ミドリング換算値の方が最高で一五・五両余りも高くなり、輸入量が反落した一九二八年よりも価
格の点ではアメリカ綿花はむしろ不利な立場にあったはずであるが、その輸入量はかえって百万担をこえる史上最高を
記録した。一九二七年から三〇年にかけては、価格関係と輸入量はむしろ反比例している感さえある。
　一九二〇年代後半におけるアメリカ綿花輸入急増は、このように価格関係だけには還元できない背景をもっていた。
すでに再三指摘したように、一九二五年以降の「在華紡」を中心とする高番手化の進展は、高番手綿糸紡出用原綿に対
する需要をいっきょに急増させたが、太くて短い繊維の中国国産綿花はこの需要に応ずる条件を欠いていた。そのた
め、まずはアメリカ綿花の輸入急増でこの不足を補うことになったのである。そしてアメリカ綿花による高番手綿糸生
産が軌道にのったのちは、たとえアメリカ綿花の相場が高騰しても、もはや中国綿花にのりかえることはできず、高番
手綿糸用原綿としてかならず、価格にかかわりなく一定数量のアメリカ綿花を手当せざるをえなくなったのである。一
九三〇年代にはいると、中国での二〇番手超過綿糸の生産比率は、「在華紡」では四〇％前後、民族紡でも一〇％前後
に達した。生産量でみても、二〇番手（厳密には二三番手）超過綿糸は三二年一一四万八千担、三三年一三二万九千担
を数えた。一九三〇年のアメリカ綿花輸入量、一一四万四千担は、ほぼこれに見合う数量である。
　しかし一九三一年以降の様相は、一九二一年の再現を思わせるものがある。図－七に明らかなように、ミドリングの
換算値は、一九三一年に入って為替レートの銀安下げ止まりから、ニューヨーク綿花相場暴落の直撃をうけ、二月の五
〇両余りから一〇月の二七両弱まで、ほぼ一直線に下落した。一方、通州綿花の方は、上海事変および長江中流域の大
洪水の影響で、とくに暴騰が激しかった。そのため三一年七月には、通州綿花の四一両に対し、ミドリングの換算値は
四〇・五両とわずかに下回って逆転現象が起こった。その後は、通州綿花も下落しはじめたが、ミドリングの暴落はそ
れをはるかに上回り、一〇月には通州綿花の三五・二五両に対し、ミドリングは二六・七両まで下がり、両者の差は八
・五両以上に開いてしまった。この逆転現象が三三年四月までつづいた結果、アメリカ綿花の輸入は、三一年は二五七
万四千担と前年比二倍以上に増加し、三二年にはついに、三一〇万二千担に達し、輸入量のじつに八三％を占めるにい
たった(６)。一九三〇年代の二〇番手超過綿糸生産量と比べて、三一、三二両年のアメリカ綿花輸入量は、中国での細
糸用原綿需要量をはるかに超えていた。湖南第一紗廠の例でもあきらかなように、多くの民族紡が太糸用にまでアメリ
カ綿花を購入したのである。そのため、ミドリングと通州綿花の価格関係における逆転現象が解消した一九三三年以降
は、アメリカ綿花の輸入はふたたび急速な減少の一途をたどることになった。
　かくして中国へのアメリカ綿花の輸入は、「在華紡」を中心とする高番手化の動きが活発になった一九二〇年代後半
から三〇年代前半にかけて、一時期を画する全盛をみたのである。アメリカ綿花の中国への輸入取扱い状況について
は、先のインド綿花のように系統的なデータを用意することはできないが、一九三五年八月から三六年四月まで九ヵ月
間の上海での状況を示す表－七で、その一端をうかがうことができる。
　九ヵ月間の輸入総量がわずか一二万俵（一俵平均五〇〇ポンド＝三・七五担として、四五万担に相当）にすぎないこ
とからも分かるように、この時期はすでに、中国国内におけるアメリカ種綿花栽培の普及と生産増加で、輸入外国綿花
に対する需要は、最盛期の三一、三二年当時に比べかなり減少していた。したがって、このデータは一九三〇年代前半
における外国綿花輸入動向の帰結を示すにすぎないことを承知した上で、観察する必要がある。この時点では、ふたた
びインド綿花輸入量の方がアメリカ綿花よりも多くはなっているが、注目すべきは日本の三大綿花商社の取扱い比率で
ある。インド綿花の場合、三大綿花商社を合計しても五八・三％にすぎないのに対し、アメリカ綿花では、東棉一社だ
けでも四〇％を超え、三社合計ではじつに九四・一％に達する。アメリカ綿花の中国への輸入は、ほとんど日本の三大
綿花商社が独占していたといっても過言ではない。一九三〇年代の中国におけるアメリカ綿花の需要は、三一年から三
二年にかけての極端な価格逆転現象の一時期には低番手用に当てられるケースもみられたが、基本的には高番手化の先
端にあった「在華紡」が中心であったと考えてもよいであろう。
　以上見てきたように、一九二〇年代から三〇年代前半にかけての中国綿花貿易は、ほぼ三点に要約できる特色をもっ
ていた。第一には、いわずもがなのことではあるが、中国がそれ以前の綿花輸出国から輸入国に変わったことである。
しかも第二にその輸入貿易において、一九二〇年代前半には紡績用綿花の絶対量不足から、中国の在来綿と性質を同じ
くするインド綿花が、そして二〇年代後半から三〇年代前半にかけては中国紡績業の高番手化に不可欠のアメリカ綿花
が重要な意味をもったことである。それぞれの段階で、中国綿花との価格差が極端な開きを生じた時には、輸入量が激
増することもあったが、その変化は大勢としては中国紡績業の発展段階と中国綿花の生産状況に相応するものであっ
た。そして第三に、いずれの段階においても「在華紡」が先行したことである。日本紡績資本の対中国進出が、紡績工
場ばかりでなく綿花商社をも伴い、原料調達から製品販売にいたるまで一貫した体制をとりえたことが、それを可能に
したといえる。
　総じていえば、一九二〇年代から三〇年代前半にかけての中国綿花貿易は、折から大規模な資本進出を遂行していた
日本紡績資本が、終始その新たな方向を決定づける役割を果たしたのである。このような綿花貿易の趨勢は、中国紡績
業の構造的な変化を反映したものであった以上、けっして貿易面にのみ特有な現象ではありえなかった。
２　国内流通の再編
　日本紡績資本の先導による綿花流通の再編は、対外貿易だけにとどまるものではなく、中国国内の流通にもおよん
だ。そのもっとも顕著な現象は、従来の上海、漢口、天津という三大綿花市場が国内紡績業の発展にともなう綿花需要
の激増にこたえきれなくなった結果、国内紡績用の優良綿花を供給する新しい三大綿花市場が、鄭州、済南、沙市に形
成されたことである。それぞれの市場について、その形成過程をできる限り計量的に追跡してみたい。
　鄭州は、京漢線と隴海線の交差する交通の要に位置し、従来から質のよい陝西、河南綿花の集散地として注目を集め
ていた。その良質綿花を求めて、一九一九年には、上海の紡績企業家、穆藕初がこの地に資本進出し、豫豊紗廠を設立
した。紡錘数五万錘を擁する一大紡績工場の設立は、綿花集散地としての鄭州の地位をいっそう重要なものにした。だ
が、一九二〇年代に入るまでは、その消費先は、地元を中心にほぼ華北地方にかぎられていた。
　それが、「黄金時期」も後期になって、先進地域における紡績用綿花の欠乏が顕在化しはじめた一九二一－二年を境
にして、鄭州綿花に対する需要は一気に高まった。京漢線の便にめぐまれた漢口はもとより、遠く上海からも内外のバ
イヤーが殺到するようになった。とりわけ日本の商社の進出ぶりが、ひときわ目立った。表－八は、日本の商社筋提供
のデータによって作成された調査報告をまとめたものである。石家莊と表示した項目は、実際は石家莊を経由して天
津、青島、さらには日本へと流通していた分をも含んでいる。ともあれ一九二〇－二一年までは、鄭州に集散する綿花
は、一部日本にまで輸出されるケースもあったものの、ほとんどは地元鄭州の豫豊紗廠と、天津、青島などの紡績工場
で消費されていたことになる。もっともその流通量は、一九二〇年がとくに綿花不作の年であったことも影響して、七
万担足らずとごく少量であった。
　このような鄭州市場の綿花流通状況も、翌一九二一年から二二年にかけてはその様相を一変させる。総流通量がいっ
きょに四二万担にせまって、前年比六倍という激増ぶりをみせたこともさることながら、一九二〇－二一年には皆無で
あった漢口、上海の綿花商、民族紡が、それぞれ八万三千担、一〇万二千担という大量の買い付けをはじめたこと、さ
らに上海「在華紡」へ供給するための日本商社の買い付けが、前年の試験的とも思える五一〇担から、五万八千担近く
に激増したことなどが、とくに目を引く。翌一九二二－二三年には、「一九二三年恐慌」の本格化にともない、武漢、
上海の民族紡が買い付けを控え、総流通量も三割近く減少するが、日本商社の買い付けは引き続き急増した。翌一九二
三ー二四年になると、武漢、上海の民族紡は大幅に買い付け量を増やし、さらに買い付け量を増した日本商社と合わせ
て、三者の合計は三八万五千担を超え、総流通量の四分の三以上が上海、漢口に積み出されるにいたった。ある記述
は、この活況を「民国一二、三年より交通の便利によりて、綿業すなわち蒸蒸日に上るの勢あり」と伝えている(７)。
　一九二三年一〇月－二四年三月の半年に限れば、表－九のようにさらに細かく各民族紡および綿花商の購入量も判明
する。地元の豫豊を別格とすれば、一万担以上を購入する大口消費先は、華北の四工場に対し、武漢は三工場、一商
店、上海およびその付近は、六工場、二商店で、表－八の分布にほぼ対応する構成になっている。逆にいうと、武漢、
上海の民族紡にとって、鄭州から供給される綿花は、いまや原綿手当のうえで欠くことのできない存在となったのであ
る。実際、武漢でトップの第一と、上海でトップの厚生についてみると、一九二四年における両社の綿花消費高は、そ
れぞれ一一万担、七万二千担と報告されているから、鄭州綿花は、わずかに半年分で（もっとも綿花の手当はこの半年
に集中するのが普通であるのだが）、その四分の一以上をまかなったことになる。民族紡への供給状況は、「一九二三
年恐慌」を境にして、その比重を上海、武漢へと急速に移動させたのである。
　一方日本資本の進出については、日信、東棉、武林、吉田、隆和といった綿花商社五社のシェアは、表－一〇のよう
に、毎年の詳細な数字が残っているものの、商社から「在華紡」への供給量については、民族紡のような詳しい内訳は
判明しない。最初一九二〇－二一年に、試験的に鄭州市場に進出したのは、東棉であったが、本格化した段階でまず圧
倒的なシェアを占めたのは、日本棉花株式会社漢口支店の日信洋行であった。その後東棉も、急速に取扱い量を伸ばし
た結果、一九二三－二四年には、日信と東棉だけで、一〇万担をはるかに超す取扱い量を数えるようになり、地元の豫
豊紗廠を第二位に挟んで、鄭州市場におけるビッグスリーをかたちづくるにいたった。「在華紡」の代理人である日本
商社が、民族紡以上に積極的に良質綿花をもとめて鄭州市場への進出を進めていたことをうかがわせる。
　鄭州市場はかつての地元中心の地方的な市場から、上海、漢口に直結する全国的な市場に生まれ変わった。先進地域
の紡績工場への原綿供給市場に性格をあらためつつあった鄭州市場では、消費先での趨勢に対応して、その取引綿花の
種類にも明確な変化が生じていた。もっとも大きな変化は、表－一一に鮮明に表れているように、鄭州が全国的な市場
に変容していったのにつれて、山西綿花の入荷が急減した反面、霊宝・閔郷産の綿花、洛陽産の細毛綿花が急増した。
よく知られているように、霊宝綿はアメリカ種の移植綿花で、中国最高の良質綿花という誉れが高かった。この時期、
高番手綿糸への生産シフトを積極的に推進しようとしていた上海「在華紡」にとって、繊維の細くて長い霊宝綿は、中
国国内で手当できる最高の細糸用原綿として争奪の的となった。
　日本商社が試験的に鄭州市場に進出したのと同じ一九二〇－二一年に、霊宝・閔郷産の綿花が、同じく試験的に一三
五〇担、鄭州市場に出荷されはじめた。そして、翌一九二二－二三年に日本商社の進出が本格化すると、霊宝・閔郷産
綿花の出荷も本格化して二万九千担を数え、その後も毎年五割増しの増加を続けた。霊宝綿と同じく、アメリカ種の移
植綿花である洛陽細毛、太康綿なども、ほぼ同時期に鄭州市場への出荷を本格的にはじめた。一九二三－二四年には、
霊宝・閔郷綿、洛陽細毛、太康綿、三者の合計は一八万五千担にのぼり、鄭州流通綿花のほぼ三分の一を占めるにいた
った。かくして鄭州は、高番手綿糸への生産シフトという上海「在華紡」の企業戦略にとって、欠くことのできない細
糸用原綿の供給市場に位置づけられることになった。
　上海、漢口への原綿供給市場となった鄭州は、上海、漢口との経済的結びつきをつよめ、綿花相場の動向も上海、漢
口の綿花相場と密接に連動するようになった。しかし言うまでもなく、一九二〇年代は内戦の頻発した時代であった。
度重なる戦闘は、形成されつつあった地域市場間の商品流通網をくりかえし寸断した。綿花流通を軸に出来上がった鄭
州と漢口あるいは上海との間のルートも、たびたび途絶することになった。そのたびに、積み出し不能に陥った鄭州の
綿花相場は、大暴落に見舞われた。例えば、一九二七年夏、陝西とのルートが再開した鄭州には、隴海鉄道沿線の綿花
が順調に入荷するようになった反面、漢口、上海へのルートは、途絶したままであったところから、上海市場の一担当
り四十余両という相場に対し、鄭州の相場は、二十四、五両とほとんど半値であったという(８)。この事態は、内戦が
中国経済にいかに深刻な影響を及ぼしたかを、よく物語っている。しかしそれ以上に注目すべきは、上海、漢口への流
通ルートが途絶すると、ただちに相場が上海の半値近くに下落するほどに、上海、漢口など先進地域の需要動向が鄭州
の綿花相場を支配していた点である。一九二〇年代の鄭州綿花市場は、すでに上海、武漢両地の紡績工場の需要なしに
は成立ちえないまでに、その中間市場としての性格を強めていたのである。
　つぎに済南の場合はどうであったろうか。山東省の中央部に位置する済南は、山東綿花のみならず、河北、河南綿花
の集散にも、有利な立地条件を備えていた。そのため、済南は紡績用綿花の需要が急増する以前から、すでに相当量の
綿花が集散する綿花市場として機能していた。
　一九一五年のごく大まかな調査によれば、済南には東臨道から八万六千担、済南道から四万担、済寧道から一万六千
担、直隷南部から六万担、合計二〇万二千担の綿花が入荷し、青島に七万九千担強、青島以外の膠済鉄道沿線に三万八
千担強、済南以南の津浦鉄道沿線に三万担が出荷され、地元で残余の五万四千担強が消費されたという。最大の出荷先
である青島の分は、多くが輸出あるいは移出されたものと見込まれる（一九一五年の青島海関統計に計上されている
輸、移出綿花は、四万一千担弱であった(９)）。華北に紡績業が勃興する以前においては、済南は在来綿業向けと輸出
向けでほぼ二〇万担が集散する市場規模をもっていたのである。
　呉知の研究によれば、このような済南市場の規模に大きな変化が起こったのは、やはり「黄金時期」以降のことであ
ったという。呉知の示す数字では、一九〇九年堂邑の花販、王協三なる者が復成信花行を設立したのを嚆矢として、一
九一九年までには五、六軒の花行ができたが、まだ正式の取引市場はなく、販路は日本の大阪だけで、取扱い量も一〇
万担にすぎなかった。それが「黄金時期」になって、済南に魯豊紗廠、青島に華新紗廠が相次いで建設された結果、一
九二一年には花行は十数軒に増え、取扱い量は三十数万担に急増した。その後さらに上海の申新紗廠が済南からの綿花
購入を始めたこと、青島に「在華紡」が乱立したことなどが重なって、一九二四年には、花行は二十数軒、取扱い量は
いっきょに五〇万担を超えた。
　しかも注目すべきは、紡績用良質綿花に対する需要の急増から、一九二三、二四年を境にアメリカ種綿花の栽培が普
及し始め、二六年には早くもアメリカ種綿花が市場取引の主流を占めるようになったことである。そして一九二九年に
は済南の綿花取扱い量は、ついに八〇万担にも達したが、そのうち在来種の荒毛が占める割合はわずか二、三割に低下
したという(10)。
　このような変化は、済南綿花の出荷先を示した表－一二にもあらわれている。一九一二年には、済南駅から鉄道で出
荷された綿花は、一五万六千担であったが、膠済線沿線の農村で五万八千担が消費され、青島まで送られたのは、九万
七千担にすぎず、しかもそのうち輸出にまわされたのが七万担近くに達したので、青島の地元消費は、二万七千担のみ
という計算になる。膠済線沿線の在来綿業と海外、とくに日本における需要が、済南綿花をほとんど消化していたわけ
である。それが、青島に紡績工場が乱立しはじめた一九二〇年代にはいると、済南綿花の流通状況は一変する。最後の
年の一九二三年についてみれば、積出高は二八万九千担にのぼり、一九一二年に比べほぼ倍増した。より大きな変化は
出荷先で、膠済線沿線農村の消費分は二万担を割り、青島からの輸出分も四万八千担弱に減少したのに対し、青島地元
消費分だけは二二万二千担に激増した。
　こうして済南の綿花市場は、一九二〇年以降青島の紡績工場を最大の顧客として急速な成長を遂げていく。その結
果、山東の綿花流通は済南から青島にいたる膠済線を大動脈として、青島の紡績工場に流れ込むようになった。その帰
結として一九三五－三八年における山東綿花の流通状況を表－一三に示すと、山東綿花の出回り高は一九三五年一〇
月－三六年九月の一年間が一三〇万担弱、三六年一〇月－三七年八月の一一ヵ月間が一八〇万担余りで、そのうち七
割－八割が済南に、二割－二割五分が張店に出回った。ここから、済南紡績工場の消費分と上海向け鉄道輸送分の合
計、四三万四千担－四四万八千担を除いたすべてが、青島に送られ、大部分が青島の紡績工場で消費された。青島での
消費分は、山東綿花出回り高の七割前後にのぼった。
　青島での消費状況については、一九三六暦年度の分を表－一四に示した。綿花年によった表－一三とは、やや出入り
があるが、青島に供給された綿花は、一四八万担にのぼり、そのうち山東綿花は一一八万担で八割を占めた。これらの
綿花の最終的な取扱い業者は、すべて日本資本の「洋行」（商社）で、中国資本の花行が「在華紡」に売却する場合
も、「総テ洋行ヲ通シテ為サレル」ことになっていた(11)。ここでも日本の三大綿花商社の取扱い量は、一〇〇万担に
のぼり、三分の二以上を占めた。青島からさらに、日本、上海などに輸、移出される分は一二％強にすぎず、青島の紡
績工場、とりわけ「在華紡」の消費分が八二％弱に達した。
　一九二〇年代から三〇年代前半にかけて、済南市場を中心に拡大の一途をたどった山東の綿花流通は、おもに青島「
在華紡」への原綿供給を軸に形成されたのである。
　最後に沙市の状況をみておこう。かつて「華西のマンチェスター」と称された沙市は、十九世紀には、揚子江上流地
方への綿花、綿布の供給を、一手に引き受ける集散市場であった。一八九〇年代に、インド綿糸によって四川を中心と
するその市場を奪われた沙市は、原料綿花の積出港に転身するかに思われた。事実、二十世紀初頭には、日本の商社が
駐在員を派遣して、日本綿糸とのバーター取引で、沙市の綿花を日本へ積み出そうとしたこともあった。しかし、揚子
江上流への綿花積出港としての立地条件は、そのまま揚子江下流への積み出しにもいかせるわけではなかった。四川へ
の綿花積み出しは、減少傾向にはあったが、依然として存続した。一方、揚子江下流への積み出しは、沙市を経由する
ことなく、漢口へ直接おくられた。そのため一九二〇年代に至るまで、沙市から海関経由で移出される綿花は、ほとん
ど皆無に等しかったのである(12)。
　このような状況に変化があらわれたのは、やはり「黄金時期」後期以降の綿花価格高騰がきっかけであった。綿花価
格の高騰と紡績用良質綿花に対する需要の急増は、それまで胡麻、大豆などの産地であった公安、石首、松滋などの各
県にアメリカ種綿花の栽培を普及させた。一九二三年の沙市『海関報告』は、「今年とくに（綿花の）生産高が多い原
因は二つある。第一は、以前胡麻、大豆、コーリャンなどを植えていた地方が、今年は多く綿花に代えたこと。第二
に、天候が温順で、収穫されれた綿花の質がきわめてよく、一担当り去年より一〇元も高い四－五〇元で売れたこと」
と伝えている(13)。
　同じ時期の日本における報道でも、沙市周辺でのアメリカ種綿花栽培の増加に注目し、「毎年作付地畝の増加及土花
（在来種にして蒲団棉用）の栽培減少し細毛にして紡績に適する洋花（米国種棉）栽培の傾向著しきものあるとに依り
漸次輸出向棉花の増加を来し居り」との指摘があった。ここでいう「輸出向棉花」とは、海外輸出用よりもむしろ国内
移出用の綿花であったと考えられる。
　沙市における日本の綿花商社の買い付け活動も、二〇世紀初頭の挫折以来長く中断していたが、やはり紡績用優良綿
花の移出増大に歩調を合わせるように、活発化しはじめた。沙市に進出した日本の綿花商社は、日信、吉田、瀛華およ
び武林の四社であった。これら四社はいずれも、もともとは漢口に本拠をおく商社であったが、一九二三年の旅大回収
運動の日貨ボイコットで「漢口は排日尚熄まず同地にて棉花入手困難なるのみならず漢水上流樊城老河口方面亦同様状
態にあり」という苦境にたたされたことから、ここ沙市とさきの鄭州に買い付けの拠点を移さなければならないという
事情もあった(14)。
　日本商社の進出による紡績用優良綿花の争奪は、沙市周辺でのアメリカ種綿花への転換をより促進したようである。
沙市周辺の七県では、一九二三年ですでに、アメリカ種綿花の生産が綿花総生産量の四八％を占めていたが、その後も
増加しつづけ、二八年には九八％にも達し、アメリカ種綿花の生産では、湖北省全体の三分の二近くを占める一大生産
地に発展した。その結果、沙市は一九二八年に七〇万担を超す綿花を武漢、上海の紡績工場に移出し、中国第三の綿花
積出港に急成長した。
　上海、漢口、天津という従来の三大綿花市場が、海港あるいは河港に位置し、一九世紀末から二〇世紀初頭にかけ
て、日本を中心とする外国への輸出を契機に大きな発展を遂げたのに対し、鄭州、済南、沙市という新しい三大綿花市
場は、河港の沙市を除いては鉄道の要に位置し、「黄金時期」以後の国内紡績業の飛躍的な発展、とりわけ日本紡績資
本の雪崩的な対中国資本進出にともなう紡績用優良綿花の需要増大を背景に形成されたのである。
３　綿花市場の「住み分け構造」
　上海、武漢、天津、青島の四大紡績工業地帯における旺盛な原綿需要は、従来の三大綿花市場の枠をこえて、新たな
綿花流通網の形成を促した。武漢、天津、青島では、近隣に綿花の大生産地が控えている上に、紡績工場の生産規模も
数十万担から百万担を超える程度であった関係から、その流通網も当該の省から近隣の省におよぶ程度の地域的な規模
にとどまった。それに対して上海は、江蘇という有数の綿作地帯に立地してはいたものの、内外資本の紡績工場におけ
る原綿需要は、一九三〇年の時点ですでに五〇〇万担に迫る膨大な量で、江蘇の綿花生産量をはるかに超え、しかも日
本の綿花商社に支援された「在華紡」が、積極的な原綿手当を展開したところから、その綿花流通網は、北は河北、山
東から、西は湖北、陝西にいたる全国的な規模におよんだ。
　上海紡績業の原綿手当状況については、一九三五年末から三六年初にかけてのわずか五カ月分にすぎないが、表－一
五のようなデータが残っている。まず「在華紡」と民族紡に大別して、それぞれの原綿手当の特色を列挙すれば、ほぼ
次の三点を指摘できる。
　第一は、細糸用綿花の占める比率である。ここではあくまで一つの目安にとどまるが、それぞれの綿花を便宜的に、
二〇番手超過の細糸用綿花と、二〇番手未満の太糸用綿花にわけた。輸入分では、インド綿花を太糸用、それ以外を細
糸用とし、国産分では、霊宝綿、陝西綿と各地のアメリカ種綿花を細糸用、それ以外を太糸用とした。
　「在華紡」では、霊宝綿の四万俵余りを中核に、天津アメリカ種綿花、アメリカ綿花などを加えて、合計で六万四千
俵余り、全体の四四％近くを占めていた。一方民族紡では、三六年三月に一万俵を超す霊宝綿を手当したのが目立つ程
度で、細糸用綿花の合計、二万二千俵は、「在華紡」の三分の一にすぎず、比率も一七・五％にとどまった。ちなみに
後出の表－一九によると、一九三三年の上海民族紡における二〇番手超過綿糸の生産比率は一八・二％で、原綿手当の
状況にほぼ一致している。原綿手当の面からも、高番手化の進展における「在華紡」と民族紡の格差が確認できる(15)
。
　第二は、遠隔地産綿花の占める比率である。いまかりに、通州綿、太倉綿、北市綿の三種を地元産綿花、それ以外を
遠隔地産綿花と区分すると、「在華紡」では地元産が一万六千俵足らずで、全体の一〇・八％にすぎないのに反し、民
族紡では地元産が五万二千余俵で、全体のじつに四一・六％を占めた。「在華紡」が、細糸用綿花をはじめとする紡績
用優良綿花を求めて、全国的な規模で積極的な原綿手当を展開していたのに対し、民族紡の方は、江蘇綿花の原料立地
から成長した上海紡績業の本来的な体質を、なお色濃く残しており、原綿手当の全国的な展開では「在華紡」に相当の
遅れをとっていたのである。
　第三は、原綿手当の弾力性である。「在華紡」の原綿手当は、三六年一月が最少で九千俵弱、同年三月が最多で八万
六千余俵と、最多と最少では一〇倍近くの開きがあった。一方、民族紡の原綿手当は、三六年二月が最少で一万五千余
俵、翌三月が最多で四万八千余俵と、最多と最少の開きは三倍強にすぎない。
　日本紡績資本が、一年単位の長期的な原綿手当で原綿コストの削減に成功し、インド綿花やアメリカ綿花を本国の企
業よりもむしろ割安な価格で購入していたことは、よく知られているところである。最多と最少が一〇倍近くも開いて
いた原綿手当の状況からみると、「在華紡」も日本国内の経験にならって、豊富な資金力をもとに相場が底値の時に大
量の綿花を購入して、ストックする弾力的な原綿手当を実行していたものと想定される。
　これに対して、民族紡の方は、かつて「黄金時期」までは、「循環手当法」と称される自転車操業のような原綿手当
法が普通であったが、表－一五の弾力性の弱い原綿手当の状況からみると、一九三〇年代になってもそのような傾向が
まだ残っていたようである。民族紡は、「在華紡」に比べ流動資金が不足し、綿花の長期にわたるストックを支えるこ
とができないところから、短期的な原綿手当による「その日過ぎの経営」をよぎなくされていたのであろう。民族紡の
購入綿花が四〇％以上も地元産綿花で占められていたことも、このような原綿手当の反映と考えてよいだろう(16)。
　以上、三点にわたり、「在華紡」と民族紡の相違に重点をおいて観察してきたが、両者の相違を超えた全体的な傾向
としては、上海紡績業の優良綿花に対する旺盛な需要が、中国綿花の流通状況を全国的な規模で再編成した点を指摘し
ておかねばならない。「一九二三年恐慌」以降の期間を通じて、高番手化の面で格差が広がったのは、「在華紡」と民
族紡の間だけではなく、民族紡の中でも上海所在の工場と地方所在の工場の間では、一九二〇年代末から三〇年代にか
けて開きが出はじめた。地方の民族紡はほとんどが、手紡糸の代替品となる二〇番手以下の太糸生産に特化していた感
がある。この二重の格差が相乗して、上海紡績業と地方紡績業とでは、生産綿糸の平均番手に大きな開きが生じた。
　その結果、上海紡績業と地方紡績業とでは、当然消費する原綿の構成にも大きな相違がみられるようになった。地方
紡績業が従来通り、おもに地元で中国在来種の太糸用綿花を手当していたのに対し、外来種の紡績用優良綿花、とりわ
け二〇番手超過の細糸も紡げる繊維が長くて細い綿花は、上海紡績業が全国からくまなく吸い上げるルートが形成され
た。表－一五のように、揚子江流域の綿花から、陝西、河南、河北、山東四省の綿花にいたるまで、アメリカ種綿花お
よび紡績用に適した細毛の綿花が、既述の新しい三大綿花集散市場あるいは漢口、天津を通じて、上海に流入したので
ある。
　かくして、「一九二三年恐慌」以降における中国の綿花流通は、「在華紡」を頂点とする上海紡績業が、新、旧の三
大綿花市場を通じて、優良綿花を全国から選別的に吸い上げるようになったことから、上海を最終市場とし、鄭州、済
南、天津、沙市、漢口を中間市場とする全国的な市場のネットワークが形成された反面、優良綿花を産出しない地方市
場はそのネットワークから外れた周辺に孤立的に存在する状態が生み出された。中国国内市場には、上海に直結する市
場と上海から隔絶した市場が並存する、いわば「住み分けの構造」が形成されるにいたったのである。
四　再編期の市場構造と湖南第一紗廠
　
原料綿花と製品綿糸の両面で、中国市場の再編がすすむにつれ、中国紡績業は全国的な市場の統一化と重層化という、
一見矛盾する二つの傾向が混在する複雑な様相を帯びるようになった。「一九二三年恐慌」以降における中国紡績業界
のこのような状況は、一九二〇年代後半における内陸民族紡、とりわけ湖南第一紗廠の「黄金時期」形成に、いかにか
かわったのであろうか。中国紡績業再編期の市場構造という枠組みのなかで、湖南市場の占める位置を鮮明にしていく
作業を通じて、この課題に対する一つの試案を示すことにしたい。
１　湖南綿糸市場の構造
　「黄金時期」以降においても湖南の機械製綿糸市場は、ほかの内陸地方と同じように、農村在来織布向けの太糸が流
通の大部分を占めた。「黄金時期」までは、外国綿糸の輸入が主で、最高の年（一九一四）には、一一万七千担弱を数
えたが、一九二〇年代にはいると、上海綿糸および武漢綿糸の移入が急速に増加し、二三年には国産綿糸の移入が一五
万担に迫った。その市場規模は、年によって増減はあるものの、国産と輸入を合わせて一五万担程度であった。
　一九二一年三月から断続的ながら操業にはいった湖南第一紗廠は、「一九二三年恐慌」以降の「逆シェーレ」という
原料立地、販売立地の地元紡績業に有利な市場環境のもとで、外来の綿糸に独占されていたこの太糸市場を奪回しなが
ら、その販売市場を確保していった。操業開始以来、湖南第一紗廠の生産する綿糸は、表－一六のように、時として一
〇番手あるいは二〇番手が加わることもあったものの、手紡糸の代替品として普遍的であった一六番手がやはり圧倒的
な割合を占めた。まさしく湖南第一紗廠は、湖南農村の太糸市場をターゲットとして、誕生し、成長したのである。
　湖南第一紗廠が参入して以降の湖南綿糸市場は、上海綿糸、武漢綿糸そして地元綿糸が三つ巴の争いを展開した。一
九三〇年代にはいると、湖南第一紗廠の製品が立地条件を生かしてかなり手紡糸を駆逐したこともあって、湖南の機械
製綿糸に対する需要量は、一九三三年には三〇万担を超す規模に達した。この年、湖南に供給された機械製綿糸は、長
沙経由の外来綿糸が六二、七五二梱、岳陽経由の外来綿糸が二〇、五九三梱、地元綿糸が二三、五三一梱、合計一〇
六、八七六梱で、地元綿糸の占めるシェアは二二％であった(１)。
　また表－一七によると、湖南各地の産銷税局の徴税統計では、一九三四年における地元綿糸のシェアは三二％に急上
昇している。この年は折からの農村恐慌で湖南第一紗廠の売上が悪化したため、一月に省政府が「湖南棉紗管理所」な
る機関を設置し、外来綿糸の流入を制限して地元綿糸の保護をはかった(２)。この処置が地元綿糸のシェアを急上昇さ
せたのであろう。逆に、外来綿糸がこの網から逃れるために、地下に潜ったという可能性も考えられる。いずれにして
も、一九三四年はやや例外的な年で、通常では地元綿糸のシェアは四分の一程度であったと見るのが妥当なところであ
ろう。表－一七で注目すべきいま一つの点は、長沙での取引高が、湖南省全体の約三分の二を占めていたことである。
　その長沙での番手別のシェアを示したのが、表－一八である。表－一七と同じく、一九三四年の数字でありながら、
表－一七が徴税段階での調査であるのに対し、表－一八の方は外省民族紡の長沙販売処での売上高および湖南第一紗廠
の生産高のデータをまとめたものであるため、相当の出入りが認められる。つまり表－一八では、地元の湖南第一紗廠
綿糸は、長沙以外の地方に出荷される分も六千梱ほど含まれているのに対し、武漢、上海などの外来綿糸は長沙周辺に
販売されたもののみをカウントしているのである。
　このような点を考慮しながら、表－一八をみると、長沙における綿糸販売シェアでは、湖南第一が四六・八％でトッ
プにたち、上海の永安と申新が計四三・三％、武昌の湖北第一紗廠が九・九％を占めた（既述のように湖南全体では、
湖南第一のシェアは通常二五％前後であった）。番手別販売高では、一六番手が、二万三千担余りで、全体の半分近く
を占め、次いで二〇番手が一万三千担余りで、四分の一以上を占めた。さらに二〇番手超過、一四番手以下とつづい
た。長沙はなお、二〇番手以下の農村向け太糸が八〇％以上を占める在来型傾向のつよい市場であった。
　興味を引くのは、それぞれの番手毎の供給元である。この年の湖南第一紗廠は、一六番手のほかに、一〇番手も二千
九百梱ほど供給した。もちろん主力は一六番手で、そのシェアは九〇％近くに達した。湖北第一紗廠は、すべての分野
を網羅してはいるが、主力は二〇番手にあった。上海の永安と申新も、すべての分野を網羅してはいるが、主力はあき
らかに二〇番手および二〇番手超過にあった。長沙の綿糸市場は、上海、武漢、長沙の各民族紡が、番手別にピラミッ
ド状の階層を形成していたのである。しかもこの階層化は、完全な輪切り状態になっていたわけではなく、上海の民族
紡であっても一六番手以下の分野にも、なお製品の供給をつづけ、一定の影響力を保持していたのである。
　このような傾向は、全国的な規模で番手別生産比率をまとめた表－一九にもよくあらわれている。一九三〇年代にお
ける民族紡の高番手化には、年毎に一進一退はあるものの、例えば一九三三年における二〇番手超過の割合をみると、
上海の一八・二％を先頭に、江蘇内地、河北・天津、湖北・武漢とつづき、内陸民族紡の其他各省は、わずか三・六％
で最下位におかれていた。逆に二〇番手未満では、其他各省は九〇％にも達している。生産の面からも、上海を頂点と
するピラミッド状の階層化が確認できる。
　低番手綿糸は、総コストに占める原綿コストの比率が高いので、沿海都市の先進的な工場に比べ、生産コストが相対
的に高く、原綿コストが相対的に低い内陸工場にとって、比較的有利な分野であった。逆にいえば、後進の内陸民族紡
は低番手綿糸の分野においてのみ、先進の沿海都市民族紡に対抗できる条件を備えていたことになる。
　湖南市場でも、一九二八年に湖南第一紗廠の綿糸が本格的に参入して以降、そのような傾向が顕著に表れた。表－二
〇Ａに示したように、湖南第一紗廠の本格的な市場参入の以前から、長沙に「分荘」を開設していた永安は、一九二六
年の段階では一六番手、六割、二〇番手、三割という在来型傾向のつよい構成で販売していたのを、湖南第一紗廠の参
入以降は次第に二〇番手さらに二〇番手超過へと主力を移していき、最終的に一九三四年の段階では、一六番手は一割
にまで低下し（もっとも絶対量はさほど減少したわけではない）、二〇番手と二〇番手超過で八割以上を占めるにいた
った。
　一方表－二〇Ｂによると、一九二九年になってようやく長沙に「批発処」を開設した申新の方は、すでに湖南第一紗
廠の一六番手綿糸が優勢を占めていた長沙市場の状況をふまえ、その分野での競合を避けて、最初から二〇番手および
二〇番手超過の分野に主力を置いていた。長沙市場では一六番手以下の太糸については、上海綿糸が湖南第一紗廠の綿
糸に太刀打ちできなくなったことをよく示している。
　一六番手以下の太糸では生産コストの占める割合が低いため、上海綿糸も、生産コストの開きだけでは原料コスト、
販売コストでの劣勢をカバーしきれず、地元綿糸に敗退せざるをえなかった。一方、二〇番手以上の分野では、そもそ
も湖南第一紗廠に原綿、技術などの点で生産できる条件がなかったばかりでなく、たとえ生産できたとしても、生産コ
ストの割合が高いため、原料、販売での有利な立地条件を差し引いても、なおその劣勢を挽回できなかったのである。
こうして長沙の綿糸市場では、上海、武漢、長沙の綿糸が、一部分重なりあいながら、それぞれ得意の分野に主力をお
いたわけである。
　ところで、長沙における綿糸相場は、このような重層的な市場構造とどのような関係にあったのであろうか。図－八
は、上海永安公司の「金城」二〇番手綿糸について、上海と長沙での相場を比較したものである。長沙での相場は、長
沙元で表示された『長沙商情日刊』のデータから、月毎の平均値を割だしたものである。一方、上海での相場は、『中
国棉紡統計史料』に所載のものであるが、一九三二年末までは規元両、三三年からは国幣元で表示されていて、長沙で
の相場とストレートには比較できないので、月平均の規元両と長沙元のレートあるいは国幣元と長沙元のレート（長沙
銭業公会の『行情簿』に基づくデータ）を掛けて、長沙元に換算した。
　その結果判明したのは、図－八に明確に表れているように、両地での二〇番手金城の相場がきわめて強い相関関係を
保ち、ほとんどタイムラグをおくことなく連動していたことである。長沙での相場が、上海での相場よりもつねに上位
にあるが、その差は長沙元で一五元前後でほぼ一定である。この開きは、両地間の流通経費に相当するものと考えてよ
いだろう。またこの五年半の期間について、両地での金城相場の相関係数（一に近いほど相関関係が強い）をみると、
その値はじつに〇・九八五に達する。このことも、両地での相場が極めてつよい相関関係で結ばれていたことを裏付け
ている。
　この分析結果は、いくつかの地域市場に分断されていた当時の中国にあっても機械製綿糸に関する限りは、地域市場
を超えた全国的な規模で、すでに同一商品同一価格が貫徹されていたことを示唆している。機械製綿糸は、規格化され
た代表的な工業製品として、上海を中心とする同心円的な価格体系で統一された全国市場を形成しつつあったと考えら
れる。この同心円的な価格体系で統一された全国市場の中で、湖南市場もまた上海での相場動向に強く制約される立場
におかれていたのである。
　しかも、このような価格体系は永安の金城二〇番手という同一ブランド同一番手の上海綿糸にのみ有効だったのでは
なく、間接的にではあるが地元綿糸の相場形成にも、つよい支配力をもった。図－九は、湖南第一紗廠の「岳麓」一六
番手綿糸の長沙における相場を、「金城」二〇番手綿糸の上海相場を長沙元に換算した数値と比較したものである。先
の図－八と比較すると、出入りが若干多くなっていることは否めないが、基本的な騰落傾向において、著しく齟齬する
局面は認められない。しかもこの場合も相関係数は、予想よりもかなり高く、〇・九八三にもなった。地元綿糸の相場
もまた、上海の綿糸相場に上海・長沙間の為替レートを掛け合わせる採算式に沿うようなかたちで、形成されていたこ
とがわかる。長沙の綿糸相場は、上海綿糸であると地元綿糸であるとを問わず、上海の綿糸相場に従属していたとみな
すことができる。
　上海の綿糸相場が支配力をもったのは、長沙市場だけではなかった。いま少しバイアスのかかった例として、図－一
〇では、武昌裕華紗廠の「万年青」一四番手綿糸の四川省万県における実際の相場と、「金城」二〇番手綿糸の上海相
場に上海と万県との為替レートを掛けて算出した換算値について、一九三一年の年平均を一〇〇とする指数を比較し
た。「金城」二〇番手綿糸の方は、当時おそらく万県では販売されてはいなかったであろうから、いわば理論値の意味
合いをもつ数値である。利用できるデータは、一九三〇年一月から三四年一二月まで、五年分あるが、一九三〇年の一
年分は、たぶん算定方法の違いから生じたと思われる大きな断層が為替レートにみとめられ、その修正の方法もいまの
ところ推定できないので割愛した。
　その結果判明したのは、やはり両者のきわめて強い相関関係である。一九三二年一月以降数カ月間だけは、上海事変
の影響で「金城」の相場が激しい騰落の動きをみせたため、両者の間に乖離が生じたが、それ以外は万県の「万年青」
相場が、ほぼ一カ月遅れで上海の「金城」相場に追随していた様子を、はっきりと見て取ることができる。その相関係
数は、〇・九四四で、図－九の「岳麓」と「金城」にはおよばないものの、やはり相当つよい相関関係を示している。
バイアスが一つ増えた分、相関係数もやや低下したのであろう。武昌綿糸の万県相場もまた、上海綿糸相場に制約され
るかたちで形成されていたのである。
　以上のような相場比較には、綿糸相場と為替相場の両方について同質のデータが必要であるため、現在のところ二例
しか提示できない。サンプル不足を承知の上で、あえて見通しを述べておくならば、「一九二三年恐慌」以降上海を中
心として同心円状に形成された機械製綿糸の全国市場は、一方で上海「在華紡」を頂点とするピラミッド状の重層的な
市場構造を次第に明確にしながら、他方では上海相場を基準とする統一的な価格体系を確立しつつあったように見受け
られる。このように重層的かつ均質的な全国市場の中で、湖南第一紗廠の綿糸は、価格の面では上海綿糸相場の支配を
つよく受けながら、農村在来織布向けの太糸という分野を分担していた。再編期の中国市場は、製品綿糸においては全
国的な価格の統一性と市場の重層化をその特色としていたのである。
２　湖南綿花相場の動向
　
　内陸民族紡のいま一つの有利な立地条件は、近隣で生産される綿花を最少の流通経費で手当できる点にあった。湖南
第一紗廠も、太糸生産に特化していたこともあって、湖南で生産される在来種綿花を、おもな原料としていた。一九三
一年の混綿例によれば、一〇番手は湖南荒毛五〇％、湖南細毛三〇％、屑綿二〇％、一六番手は湖南荒毛六五％、湖南
細毛二五％、屑綿一〇％で、主力の製品はすべて湖南綿花だけで紡出できる条件にあった(３)。
　しかし、湖南は綿花生産のさほど多い省ではなかった。全省の大部分をおおう紅土は綿花栽培には適しておらず、わ
ずかに洞庭湖周辺に偏在する中部土壌地帯だけが綿花を産した。おもな産地は、●県、華容、常徳、安郷の各県で、綿
作の増加した一九三〇年前後でも、生産高は平年作で二〇万担程度にすぎず、省内での自給すら、おぼつかない状況で
あった。そのため、生産が軌道にのった後の湖南第一紗廠の原綿手当は、「若し湖南省内の棉産が豊作の場合には所要
棉花の全部を省内で収買し、不足の場合には漢口で追加購入する」ようになった(４)。
　もっとも、湖南綿花も省外への移出が皆無だったわけではない。とくに一九二三年以降、民族紡の族生した武漢か
ら、湖北綿花暴騰時の鎮め役として湖南綿花に買い注文の入る場合がでてきたため、省外への移出が相当量に上る年も
まま見られた。海関経由の移出高は最高を記録した一九三〇年には、四万八千七百担を数え、そのほとんどが武漢に送
られたという(５)。
　湖南綿花は、質が悪いうえに、一六番手以下の太糸しか紡げなかったため、上海にまで送られることはほとんどな
く、まだ一六番手綿糸に生産の主力をおいていた武漢の民族紡だけが、湖北綿花の暴騰時に原綿コストの削減のために
利用する程度だったのである。したがって湖南綿花は、太糸用湖北綿花との競合関係はある程度強いられたものの、上
海を中心とする全国的な優良綿花の流通網とは、没交渉の立場にあった。
　図－一一は、湖南の標準的な綿花である常徳綿花の長沙における価格指数と、通州綿花の上海における価格を長沙元
に換算した指数とを比較したものである。もっとも大きな乖離は一九三一年九月にみられる。大洪水による湖南綿花の
壊滅で、常徳綿花が担当たり五九元にまで暴騰したためである。このような突発的な要因による乖離は、綿糸の場合に
も上海事変の時のように例がないわけではないので、しばらくは問題にしないとしても、それ以外の部分でも両者が騰
落相反する動きをみせている個所が、随所にみうけられる。ごく大ざっぱに観察すると、一九三一年半ばまでは、通州
綿花の方が割高で、それ以降は常徳綿花の方が割高に逆転する。
　このような価格関係を先の綿糸における関係と比べてみれば、上海と長沙における綿花価格の不統一性は容易に看取
できるであろう。常徳綿花の長沙価格指数と通州綿花の長沙元換算指数とについて、その相関係数を算出すると、〇・
五三六というきわめて低い結果がでる。前節の「岳麓」一六番手綿糸と「金城」二〇番手綿糸の相関係数、〇・九八三
と比較すれば、湖南綿花相場の相対的な独立性はおのずから明らかになる。
　このように湖南綿花が上海相場から相対的に独立した立場を保持しえたのは、もっぱら上海紡績業が湖南綿花に食指
を動かさなかったことに起因しているように思われる。その根拠の一つとして、図－一二では、上海紡績業の原綿手当
のネットワークに組み入れられていた寧波綿花について、その現地での価格指数を、通州綿花の上海価格を寧波元に換
算した指数と比較してみた。もちろん、現地での特殊事情に起因すると推測されるような出入りが何カ所かはみうけら
れるが、常州綿花と通州綿花の関係に比べれば、寧波綿花の相場は、基本的に上海相場に従属していたと断定してまち
がいない。この例の相関係数は、〇・九〇八で、綿糸の係数には一歩譲るものの、やはり相当つよい相関関係が認めら
れる。
　長沙と寧波、二つの綿花相場の実例を既述の再編期における綿花流通の市場構造と総合して判断すると、「一九二三
年恐慌」以降、上海「在華紡」を頂点として進められた中国綿花市場再編の動きは、上海紡績業が紡績用優良綿花を全
国的な規模で選別的に買いあさった結果、上海市場に直結する地方の市場と、そのネットワークから外れた地方の市場
との並存状況をうみだした。上海に直結する市場では、その綿花相場は上海相場に従属する立場におかれたのに対し、
その圏外におかれた市場では、上海相場からは比較的独立した相場展開がみられた。このような「住み分け構造」とも
いうべき市場構造の中で、湖南綿花市場は、上海紡績業の需要する優良綿花を供給できないが故に、上海を中心とする
全国的な市場網の圏外にあって、武漢にのみ向かって開かれた袋小路の状態におかれていたのである。
　このような湖南綿花市場の立場に転機をもたらしたのは、既述のように一九三一年六月の大洪水による綿花生産の壊
滅的打撃であった。この年、湖南の綿花生産高はわずか四万五千担で、前年の五分の一以下にまで激減した。そのた
め、常徳綿花の担当たり価格は、一月の四〇元余りから、九月には五九元と五割近くの暴騰にみまわれた。
　湖南綿花を主要な原料としてきた湖南第一紗廠は、地元綿花の記録的な減収と暴騰という最悪の事態を前にして、原
綿手当の方法を変更する必要に迫られた。ある統計では、湖南第一紗廠の消費する綿花のうち、省外からの綿花は一九
三〇年下半年から三一年上半年はわずか一万六千市担にすぎなかったのに対し、三一年下半年から三二年上半年は、い
っきょに八万三千市担弱と五倍以上に増加したという(６)。
　表－二一では、さらに詳しく湖南第一紗廠の月毎の原綿手当状況を示している。先にも触れたように、大洪水以前に
は、湖南第一紗廠は毎月ほぼ経常的に湖南綿花を購入し、追加として漢口綿花を弾力的に手当していた。ところが、大
洪水を境にして、湖南綿花はいうまでもなく、漢口綿花もまったく購入できなくなってしまった。そのため、湖南第一
紗廠は、折からアメリカ綿花相場の下落と為替相場の銀高が重なって銀建て価格の暴落したアメリカ綿花を、上海から
大量に購入することで急場をしのいだ。この処置は一年余りつづいたが、翌三二年の秋になって、湖南綿花が市場に流
通しはじめると、放棄されてしまった。アメリカ綿花の手当は、あくまで応急の処置だったのである。
　しかし湖南の綿産高は、三二年に二〇万担近くまで戻したものの、農村恐慌の進行とともに再び不振におちいり、三
三年一八万担弱、三四年一〇万担と低下しつづけた。このため、湖南第一紗廠の原綿手当は、割安感の強い漢口綿花に
重点が移り、三三年は七万担近く、三四年は四万二千担余りを購入した。大洪水と農村恐慌の相乗的な影響で、湖南第
一紗廠の原綿手当は一変を余儀なくされたのである。
　大洪水までは「黄金時期」の再来を思わせるような好況に沸いた湖南第一紗廠が、一九三一年九月以降一転して不況
に呻吟するようになった原因は、農村恐慌というマクロの状況に加え、この原綿手当の一変が大きく作用していると考
えられる。湖南第一紗廠のような内陸地方の後進民族紡が沿海地方の先進民族紡に対抗しえた最大の武器は、いささか
粗悪であるにしても、上海相場から相対的に独立した地元綿花を最少の流通経費で手当できる点にあった。
　それがいまや、上海を経由して購入しなければならないアメリカ綿花、あるいは武漢もしくは上海の民族紡と競合す
る湖北綿花を手当せざるを得なくなったのである。しかも、内陸地方の後進民族紡が、ほとんど唯一の市場としていた
農村の経済は、一九二〇年代後半の「逆シェーレ」のもとにおける比較的好調な状況から、一九三一年をさかいに恐慌
状態に一転したのであるから、原綿手当の面でも製品販売の面でも、その苦境は明かであった。
　図－一三は、湖南第一紗廠の業績の分かれ目となった一九三一年の年平均を一〇〇として、長沙と上海の間における
綿糸および綿花の価格指数差を対比したものである。太線の方は、図－九のデータから、「岳麓」一六番手綿糸の長沙
における価格の指数と「金城」二〇番手綿糸の上海相場を長沙元に換算した指数を算出し、「岳麓」の指数から「金
城」の指数を引いたもので、細線の方は、図－一一のデータを利用して、常徳綿花の長沙における価格指数から通州綿
花の上海相場を長沙元に換算した指数を引いたものである。太線がプラスにある時は、「岳麓」が「金城」に比べて割
高、細線がプラスにある時は、常徳綿花が通州綿花に比べて割高ということになる。
　綿糸については、すでにみたように、「岳麓」と「金城」はきわめて強い相関関係を保っていただけあって、指数の
差もほとんどない。敢えていえば、一九三二年半ば以降、「岳麓」の若干割高という傾向が定着している。一方綿花の
方は、相関係数が〇・五三六と低いだけに、指数の差はきわめて複雑な動きを示している。しかし、誰の目にも明らか
なように、一九三一年九月まではほぼ一貫して常徳綿花が相当に割安であったのが、それ以後は三二年下半年の一時期
を除いて、常州綿花の割高傾向が顕著になった。
　湖南第一紗廠の業績が一九三一年九月を境に一変した原因は、製品綿糸の価格が上海綿糸相場にほぼ従属するかたち
で推移したのに対し、原料綿花の価格が上海綿花相場から相対的に独立した動きみせ、割安から割高に一転した点に求
めることができる。
　しかも重要なことは、湖南第一紗廠の「黄金時期」をもたらしたこのような市場環境は、けっして偶然の産物ではな
かったという事実である。「一九二三年恐慌」以降の中国紡績業の市場再編は、製品市場においては重層的かつ均質的
な全国市場の形成を通じて、製品価格の統一性を実現する一方、原綿市場においては、上海に直結する市場圏とそれ以
外の市場圏の並存という住み分け構造が、統一性と不統一性の混在する原綿価格の体系を生み出していった。湖南第一
紗廠の「黄金時期」は、あきらかに製品価格における統一性と原綿価格における不統一性を結果した「一九二三年恐
慌」以降の全中国的な市場構造が、その形成をもたらしたと考えることができる(７)。
む　　す　　び
　かつて第一次世界大戦後期から戦後にかけての時期に、本稿で検討したような市場状況に類似した状況が、東アジア
的な規模で出現したことがあった。当時の中国綿糸市場では、日本綿糸の価格動向が上海などの沿海都市に勃興しつつ
あった民族紡の綿糸価格をも支配していた。一方、日本紡績業の原料綿花は、インド綿花が主体で、中国綿花はインド
綿花暴騰時の鎮め役に位置づけられていた。このような当時の東アジアの市場構造が、折からの世界的な綿製品暴騰に
よる紡績ブームの中で、日中間における製品価格の統一性と原料価格の不統一性をもたらし、それがひいては中国市場
の「紗貴花賤」という理想的な市場環境を生みだした。その当然の結果が、中国紡績業の「黄金時期」にほかならない(
１)。
　しかし「黄金時期」の好況は、民族紡の飛躍的な生産力の増大、それによる太糸市場からの外国綿糸駆逐、さらに日
本紡績資本の雪崩をうった対中国進出等等の事態をよびおこし、「一九二三年恐慌」とそれにつづく中国綿糸、綿花市
場の再編をうながした。これら一連の事態の推移は、ほぼ十年の時間を隔てて、かつて日本と中国の間にみられた製品
価格の統一性と原料価格の不統一性という市場関係を、いまや上海などの沿海都市と内陸地方との間に転移させること
になった。第一次世界大戦以降、日本紡績資本が「黄金時期」の市場環境に対応して、まず太糸の生産拠点を日本国内
から中国の沿海都市に移し、さらに「一九二三年恐慌」の市場環境に対処して、中国の生産拠点での主力を細糸にシフ
トしたこと、しかもそのような生産シフトに合わせて原綿手当の戦略をつぎつぎに転換していったこと、製品と原料の
両面にわたるこれらの動向が、綿工業における日中角逐の最前線を、日中間の海洋からはるか西方の内陸へと移動させ
たのである(２)。
　いうまでもなく、湖南第一紗廠の「黄金時期」についての本稿の分析が、ほかの内陸民族紡にも有効な普遍性をもつ
か否かは、さらに多くの内陸民族紡に関する実証的な研究成果の蓄積に待つしかないが、その際、以上検討してきたよ
うな「一九二三年恐慌」以降の全国的な市場構造は、分析の視座として十分な注意が払われるべきであると考える。
注
　第一章
(１)　生産が本格化した民国一七年（一九二八）までの前史について、以下にそのアウトラインを記述しておく。
　湖南第一紗廠の歴史は、民国元年（一九一二）にまでさかのぼる。辛亥革命の余韻さめやらぬ長沙で、呉作霖なる人
物が、湖南省政府の公金六〇万元を借り受けて、湘江対岸の銀盆嶺に、総錘数五万錘にも及ぶ一大紡績工場の建設に着
手したのが、始まりとされる。この工場は最初、「経華紗廠」と命名された。
　設立の翌年、民国二年（一九一三）一〇月に、湯●銘が湖南都督となると、この工場を接収して省有とし、経営形態
に早くも変更が生じた（平漢鉄路管理局経済調査班編『長沙経済調査』支那経済資料一〔生活社　昭和一五年九月〕三
八頁）。
　民国五年（一九一六）八月、湯にかわって省長兼督軍に就任した譚延●が、こんどは省有を改めて「帰商承弁」（所
有権は省有とし、経営権を民間に出租する）としたのをうけて、朱恩縉らが民国六年（一九一七）八月に承租し、華実
紡織公司と改名した。資本金は優先株一〇〇万両、普通株一〇〇万両の合計二〇〇万両で、朱恩縉一人で優先株五〇万
両を引き受けた（『長沙大公報』民国六年九月八日。第一紗廠招商承租広告は『長沙大公報』民国六年一月二日に掲載
された。以下、『長沙大公報』については、新聞名を省略して、発行年月日のみを記す）。翌年六月には湖南政府から
工場の引き渡しを受けて、操業を開始する予定であった（民国九年一二月二〇日）。
　ところが、南北混戦の末、民国七年（一九一八）三月省長兼督軍に就任した張敬尭は、軍費調達の目的から、鄂商、
李子雲に一四八万元でこの工場の売却をはかったのをはじめ、民国八年一一月には日本の東亜会社に一五五万元で、民
国九年三月には三井洋行に日本円一八〇万円で売却をもちかけていたという（民国一〇年三月一一日）。
　民国九年（一九二〇）七月、張敬尭を駆逐して復帰した譚延●、趙恒●は、ふたたび華実公司に出租する方針で、開
業を急いだ（民国九年七月二四日）。
　民国一〇年（一九二一）二月、工場の建物及び機械設備一切がようやく完成した。完成までに費やされた公金は、二
〇〇万元にのぼった。ところが竣工の後、華実公司に引き渡されるに際して、前年一一月に結成されたばかりの湖南労
工会が、湖南省民の公金で建設された工場が生み出す利益を、ごく一部の資本家が独占することに反対し、華実公司へ
の出租を破棄して湖南省民による共同管理にするよう要求して闘争に入った（民国一〇年二月一七日、三月九日）。
　湖南人の省ナショナリズムに訴える闘争は、労働者、学生ばかりでなく、富裕階層をも巻き込んで、盛り上がりを見
せた。華実公司は三月三一日にいったん操業を開始したものの、四月一三日の湖南労工会の実力行使で停業に追い込ま
れた。この間、湖北から招聘された経理の趙子安が、漢口から調達してきた十数万元の綿花もろとも、四月二三日に漢
口へ引き上げてしまったのをはじめ、湖北、江蘇出身の技師、労働者があいついで帰郷してしまう事態が起こった（民
国一〇年四月二五日）。一方、黄愛、●人銓ら労工会の指導者たちは、四月二九日から五月初めにかけて、湖南軍総司
令部に自首し、収監された陸軍監獄署でハンストに突入した（民国一〇年四月三〇日）。
　三カ月余りの攻防の末、労工会は華実公司から、一時金として五千元、以後毎年の利益の五％を湖南労働者教育経費
に提供する、湖南人を優先的に雇用する、などの譲歩案を引き出していったんは闘争を収束させた（民国一〇年六月二
七日。もっとも、民国一〇年一一月一〇日の記事では、労工会側は教育経費の条件については否定している）。
　華実公司は七月一日に至って、操業を再開したものの、当初は四、五千錘が稼動しただけで、一一月三日になって、
ようやく二万錘が稼動した。しかし、操業が本格化すると、一週間ごとに日勤と夜勤がいれかわる過酷な一二時間労働
が、労働者の不満をうっ積させた。とくに湖南出身の労働者は、湖北出身の労働者との賃金面での大きな格差に不満を
つのらせていた（民国一〇年一一月一五日）。
　労工会はこの湖南人労働者のうっ積する不満を集約して、待遇改善を訴え、ふたたび闘争を組織したが、今回は社会
的な広がりを欠いたまま、翌民国一一年一月一七日には、指導者の黄愛、●人銓が、趙恒●によって無政府主義鼓吹の
廉で、逮捕、処刑されてしまった。
　しかしその後も華実公司の経営は、中国紡績業界全体の不況に加えて、軍閥政府の度重なる借款とストライキの頻発
という挟撃をうけ、芳しい成績をあげることはできなかった。民国一三年（一九二四）後半に、江浙戦争のあおりなど
で、半年にもおよぶ操業停止においこまれた例を最たるものとして、たびたび操業停止をくりかえした（民国一三年一
二月一七日、二一日）。
　民国一五年（一九二六）七月、北伐軍が長沙に入り、国民党の湖南省政府が成立すると、華実公司への出租を破棄し
て省営とする案が、一〇月に省務会議で可決され、名称も湖南第一紗廠と改められた（民国一五年一〇月四日）。一二
月には左宗●が工場長に任命され、二〇日に操業を再開した。省政府が公布した「紗廠条例」では、純利益のうち五
〇％が省庫に入ることになっていたが、財政逼迫の省会計からは、操業再開のための運転資金として、わずかに二万元
しか支出されず、経営は苦心惨憺の有り様で、操業も途切れがちであった（民国一五年一二月一六日）。
　民国一七年（一九二八）一月、程潜、白崇禧らの「征西軍」が長沙に入った後、新政権は湖南第一紗廠再開のため
に、二〇万元の支出を認め、彭斟雉を工場長に任命した（湖南省政府秘書処第五科『民国二十一年湖南省政治年鑑』〔
湖南省政府秘書処　民国二一年一二月〕三四九頁）。
　ここに二〇年近くの曲折を経て、湖南第一紗廠の生産は、ようやく軌道にのった。
(２)　湖南省志編纂委員会編『湖南省志』第一巻　湖南近百年大事紀述（湖南人民出版社　一九八〇年一〇月第三版）
六七三ー六七四頁。
(３)　武昌の裕華紗廠でも、一九三一年の大洪水でアメリカ綿花を使用することになったが、短い繊維の綿花に合うよ
うに設計された機械では、アメリカ綿花は繊維が長すぎて、ローラーに絡まってしまい、作業効率が低下したとの報告
がある（『裕大華紡織資本集団史料』〔湖北人民出版社　一九八四年一二月〕一四七頁）。なお、『民国二十一年湖南
省政治年鑑』三五九頁は、一九三一年の生産コストが異常に高い原因を、一、利息の増加、二、税金の増加、三、運
賃、保険料および倉庫代の支出、四、労働時間の減少の四点に求めている。いずれも、アメリカ綿花の手当による間接
的な支出増が、相当の部分を占めているものと推測される。
(４)　『民国二十一年湖南省政治年鑑』三五九頁では、一九三一年の綿花打込率はさらに低く、三五六斤であったとさ
れている。
(５)　低番手の綿糸ほど、農村経済の影響を受けやすい傾向があったことについては、森時彦「『一九二三年恐慌』と
中国紡績業の再編」－－『東方学報』第六二册（一九九〇年三月）五二三ー五二四頁参照のこと。
(６)　黄愛、●人銓らがかかげた闘争目標の一つも、外省出身労働者との賃金格差是正であった。本章の注(２)参照の
こと。
(７)　久保亨「近代中国綿業の地帯構造と経営類型」－－『土地制度史学』第一一三号（昭和六一年一〇月）三五頁。
　第二章
(１)　国際市場と中国輸出商品価格の関係については、鄭友揆『中国的対外貿易和工業発展』（上海社会科学院出版社
　一九八四年一二月）九一頁、および呉承明『中国資本主義与国内市場』（中国社会科学出版社　一九八五年三月）二
七六ー二七七頁参照のこと。
(２)　第一次世界大戦期および世界恐慌期のシェーレについては、呉承明『中国資本主義与国内市場』二七八頁に簡明
な指摘がある。なお本稿では、便宜的に「シェーレ」、「逆シェーレ」という言葉をもちいることにするが、正確には
それぞれ「一九一〇－一四年を一〇〇とする工業製品価格指数が、農産物価格指数よりも相対的に高い状態」、「一九
一〇－一四年を一〇〇とする工業製品価格指数が、農産物価格指数よりも相対的に低い状態」とでも表現するべきであ
ろう。
(３)　輸入品一九品とは、白糖、くらげの食品二品、シャーティングなどの布九品、一六、一四番手綿糸、毛糸の糸類
三品、灯油、蝋燭、釘、石鹸、紙巻き煙草の雑貨五品で、第一次産品は「くらげ」だけであった。
(４)　「黄金時期」の中国紡績業における「紗貴花賤」というシェーレの要因については、森時彦『五四時期の民族紡
績業』－－京都大学人文科学研究所共同研究報告『五四運動の研究』第二函第四分册（同朋舎　一九八三年一二月）第
二章第二節、第三節の分析があるので、併せ参照されたい。
(５)　十九世紀から二十世紀三〇年代にかけての銀価格については、呉承禧「百年来銀価変動の回顧」－－『社会科学
雑誌』第三巻第三期（民国二一年九月）が系統的である。
(６)　森時彦『五四時期の民族紡績業』八九頁。
(７)　森時彦「中国近代における機械製綿糸の普及過程」－－『東方学報』第六一册（一九八九年三月）四九六ー四九
七頁。
(８)　許滌新、呉承明主編『中国資本主義発展史』第二巻旧民主主義革命時期的中国資本主義（人民出版社　一九九〇
年九月）三二九頁。
　第三章
(１)　楊端六、侯厚培等『六十五年来中国国際貿易統計』国立中央研究院社会科学研究所専刊第四号（民国二〇年）三
六、四五頁。
(２)　一九二〇年以降の中国綿花とインド綿花の価格関係については、森時彦『五四時期の民族紡績業』九一頁参照の
こと。
(３)　その象徴的な出来事は、一九二五年一一月における印棉運華聯益会の結成である。従来の見解では、この当時イ
ンド綿花を使っていたのはほとんどが「在華紡」であったのだから、会員に民族紡が入っていたとしても、実質的には
民族紡にとってはなんの利益ももたらさなかったと考えられてきた（高村直助『近代日本綿業と中国』〔東京大学出版
会　一九八二年六月〕一八九頁、西川博史『日本帝国主義と綿業』〔ミネルヴァ書房　一九八七年一月〕二三三頁）。
しかし実際には、本文中に述べたように「一九二三年恐慌」を契機にはじまった「在華紡」の高番手化の動きは、一九
二五年頃から軌道にのりはじめ、太糸用原綿であるインド綿花の重要性は相対的に低下しつつあった。それに対して、
民族紡の方はなお太糸生産に特化していた段階であるから、もしインド綿花を運賃割り引きで手当できるとすれば、営
業上の利益は大きいものがあったはずである。したがって、印棉運華聯益会は、たしかに五三〇運動で高まった民族紡
績ブルジョアジーの反日感情を緩和する目的から、民族紡績ブルジョアジーにもインド綿花使用の利益を均霑するとい
う性格をもっていたのであるが、その反面、「在華紡」にとってはすでに第二義的な意味しかもたなくなったインド綿
花であればこそ、そのような「気前のよさ」を見せることが出来たとも考えられる。印棉運華聯益会に関しては、『紡
織時報』第二六六号（民国一四年一一月二六日）、第二六七号（一二月三日）、第二八七号（民国一五年三月一日）、
第三三一号（七月二九日）、第三七三号（一二月二七日）等に記事がある。
　なお高番手化という戦略をめぐって、「在華紡」各社が一様の姿勢でなかったことは、桑原哲也『企業国際化の史的
分析』（森山書店　一九九〇年六月）に詳しい。
(４)　「花紗市情　棉花（民国十年四月至六月）」－－『華商紗廠聯合会季刊』第二巻第四期（民国十年九月）二五六
頁。
(５)　「最近支那紡績業の現状」－－『上海日本商業会議所週報』第五〇〇号（一九二一年九月二五日）。まったく同
じ記事が、『大日本紡績聯合会月報』第三五〇号（一九二一年一一月）にも掲載されている。
(６)　表－四で、日本からの輸入分も、一九二〇年代には相当の割合を占めるようになり、二七年には八〇万五千担の
多くを数えるが、いうまでもなくこれは、インド綿花あるいはアメリカ綿花の再輸出である。その内訳は二〇年代前半
にはインド綿花、二〇年代後半にはアメリカ綿花が多くを占めたものと推測されるが、いまのところそれを示すデータ
は提示できない。
(７)　「〔民国〕二十三年鄭州銀行業綿業概況」－－『河南統計月報』第一巻第二・三期合刊（民国二四年三月）経済
調査資料　一六九頁。
(８)　『紡織時報』第四三九号（民国一六年九月八日）。
(９)　『山東之物産』第一編（青島守備軍民政部　民国八年一〇月）一七二頁。
(10)　以上、呉知「山東省棉花の生産と運銷」－－『政治経済学報』第五巻第一期（民国二五年一〇月）三九ー四一
頁。山東、河北両省でのアメリカ種綿花移植の試みは、いずれも一九一〇年代後半に日本の商社筋が先鞭をつけたとい
われている。正定から彰徳までの京漢線沿線では、三菱合資会社が一九一七年から綿作改良事業にのりだしていたが、
二〇年になると米綿トライス種の馴化種に主力を注いで、育成種子を地域の農民に配布した。また、張店から高密にい
たる膠済線沿線では、日本人綿花商和順泰が東洋拓殖会社青島支店の援助のもとに二〇万元の融資を得て、一九一八年
から事業に着手し、二二年には六〇万斤の米綿種子を輸入して農民に配給した。いずれの事業も、アメリカ綿花の中国
への輸入が本格化しはじめた一九二五、二六年に、相次いで排日風潮の高揚と内乱の激化が原因で挫折したが、山東、
河北にアメリカ種綿花が普及する発端とはなった（南満州鉄道株式会社調査部編『北支棉花綜覧』〔日本評論社　昭和
一五年五月〕一五一－一五三頁）。
(11)　満鉄北支事務局調査部『北支主要都市商品流通事情』第八編青島（昭和一四年四月）六六頁。
(12)　沙市の綿貨流通の変遷については、森時彦「華西のマンチェスター －－沙市と四川市場」－－『東洋史研究』第
五〇巻第一号（一九九一年六月）を参照のこと。
(13)　湖北省志貿易志編輯室編『湖北近代経済貿易史料選輯』第三輯（武漢　一九八五年）二八一頁。
(14)　以上、「沙市棉花状況」－－『大日本紡績聯合会月報』第三三七号（一九二四年一月）六一ー六二頁。
(15)　綿糸出荷高の統計では、一九三五年における二〇番手超過綿糸の比率は、「在華紡」で四二・一％、民族紡で八
・七％であった（森時彦「中国近代における機械製綿糸の普及過程」－－『東方学報』第六一册〔一九八九年三月〕五
二九頁）。本文の表－一一の比率と比べると、「在華紡」は接近した数字であるが、民族紡は一〇％近くのズレがあ
る。この原因は、細糸用、太糸用の区分の仕方自体にも問題があるのかもしれないが、より主要には時間的なズレによ
るものと考えられる。三六年三月の霊宝綿一万余梱を除外して計算すると、民族紡の細糸用綿花比率は一〇・四％に低
下する。
(16)　「循環手当法」については、森時彦『五四時期の民族紡績業』六五頁参照のこと。
　第四章
(１)　孟学思編『湖南之棉花及棉紗』湖南省経済調査所叢刊（湖南省経済調査所　民国二四年七月）下編一二頁。
(２)　湖南省政府秘書処統計室『民国二十四年湖南年鑑』湖南省政府統計叢刊之四十三（湖南省政府秘書処　民国二四
年一〇月）六一三ー六一五頁。
(３)　「湖南第一紡織紗廠調査記」－－『紡織時報』第七八七号（民国二〇年四月九日）。
(４)　『長沙経済調査』六八頁。
(５)　孟学思編『湖南之棉花及棉紗』上編三六頁。
(６)　同前　上編三五頁。
(７)　既述のように湖南第一紗廠の場合には、一九二七年までは操業の期間が断続的にしかなかった。したがって、二
八年以降継続的に操業できるようになった社会環境の変化も、当然その「黄金時期」形成の要因にあげなければならな
い。本稿で検討したのは、いわばその大前提のうえにたって、本格操業まもない湖南第一紗廠が第一年度からめざまし
い好成績をおさめることのできた原因を、「一九二三年恐慌」以降の全国的な市場構造の変化という視点からは、どの
ように解釈すればよいかという問題であった。
　むすび
(１)　このように、中国民族紡績業の「黄金時期」形成の要因を第一次世界大戦期における東アジアの綿花、綿糸の市
場構造にもとめる視点については、森時彦『五四時期の民族紡績業』で論じた。本稿は、その視点を敷衍して中国紡績
業再編期の特質解明をめざしたものにほかならない。
(２)　民族紡績業の内陸部への展開については、従来の見解では沿海地方における「在華紡」の圧迫によって内陸部へ
の分散をよぎなくされたのだとする消極的な評価が普通であった。これに対して久保亨「近代中国綿業の地帯構造と経
営類型」（二五頁）は、原料立地、販売立地の観点から「それなりに合理的根拠をもつ発展」であったと、積極的な評
価をくだす必要性を主張する。その論拠の一つに、一九三六－八三年における内陸紡績業の比重増大をあげ、「内陸部
への発展こそ、時代の趨勢を先取りしたものであったことが判明する」と述べている。
　民族紡績業の内陸部への展開が、在来型の太糸生産に適した立地条件をそなえていたことは、本稿でも分析したとお
りである。しかしながら本稿は、このことからただちに、「在華紡」の圧迫を重視する見解を婉曲に否定して、「中国
綿工業の合理的発展」と一面的に位置づける議論に同意できるわけではない。その主な理由は、「在華紡」の圧力が歴
然としてあった時期とそうでない時期とを無媒介に直結して扱う超歴史的な思考方法に違和感を禁じえないからであ
る。問題は、中国内陸紡績業一般ではなく、ほかでもなく一九二〇年代から三〇年代前半にかけての内陸民族紡の動向
にあった。とりわけ、一九二〇年代後半における内陸民族紡の勃興を説明するためには、「在華紡」の雪崩をうった進
出とそれがもたらした中国市場の重層化が不可欠の要因としてあった。沿海地方における質的発展（近代セクター向け
細糸生産の増大）と内陸地方における量的発展（在来セクター向け太糸生産の増大）とが同時並行的に進行したのは、
まさしく「在華紡」の進出が結果した構造的変化であった。このような構造的変化のもとで、民族紡のなかには立地条
件をいかせる内陸部への展開という選択に活路をみいだすものも出てきたのである。これを後退とみるか、前進とみる
かは、一つの事象の楯の両面にすぎない。議論すべきは、「在華紡」の存在を論外において、立地条件という一面だけ
で、この事象をはたして説明しきれるか、という点にある。本稿の認識では、そもそも内陸部の立地条件がなぜ一九二
〇年代後半にとりわけ際立つことになったのか、そのメカニズムを解明するうえで「在華紡」のもたらした構造的な圧
力は不可欠の要因をなすものと考える。
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